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The present article presents at first a German language summary about recent quantitative 
studies by the author and his associates about global development since the end of 
Communism in up to 175 nations of the world, using 26 predictor variables to evaluate the 
determinants of 30 processes of development on a global scale.  
 
 As correctly predicted by quantitative dependency and world system research of the 1980s 
and 1990s, core capital penetration (MNC penetration) has very significant negative impacts 
on the social development of the host countries of foreign direct investments; but these 
negative effects are mitigated by the positive effects of MNC headquarter status. MNC 
penetration increases income polarization and infant mortality, and blocks democracy, 
desired environmental performance, and the rule of law. Increases in MNC penetration over 
time had a negative effect on the rule of law, and equally had a negative effect on economic 
growth in the period 1990-2005. A good and plausible reason for this is the process of 
‘creative destruction’ in the less fortunate regions of the world economy, and partially also in 
several regions of East and Central Europe. 
 
Exactly 50 results from our multiple regressions, explaining 30 process variables, are 
significant at least at the 10% level. However, of the 50 results, 20, i.e. 40%, did not conform 
to the theoretical explanations, offered by the mainstream of globalization critical research. 
Seventeen of the 20 contradicting results stem from just three weak dimensions of the 
globalization critical paradigm – 
 
(i) the insufficient understanding of the role of economic freedom, especially in advanced 
countries, 
(ii) the inability to comprehend existing problems in the areas of democracy and tolerance, 
gender equality, and employment in the ‘real existing Muslim countries’ and in the parallel 
worlds of Muslim ‘diasporas’ and finally  
(iii) the inability to formulate a proper framework of the interaction between the public and 
the private, especially in higher education.  
 
Four of these contradicting results stem from the positive effects of Economic Freedom on 
development, and eight contradictions stem from the negative effects of membership in the 
Organization of the Islamic Conference or from Muslim population shares on such 
phenomena as democracy and tolerance, gender equality, and employment. While several 
indicators of development are positively influenced by these variables (like life expectancy 
etc.), these negative effects also have to be taken into account. The remaining five 
contradictions stem from the fact that different development theories, including the 
globalization critical development consensus, overlook the crowding-out of public education 
expenditures on employment, growth, and human development. We also have to concede that 
the understanding of globalization critical research of the global migration process is rather 
deficient.  
 
We can reasonably assume that the import of labor in the world economy, measured by the 
reciprocal value of the worker remittances scale has – ceteris paribus - detrimental effects on 
life quality (Happy Planet Index, life expectancy, life satisfaction, Happy Life Years), and 
gender relations (closing the political gender gap; closing the overall gender gap). The 
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percentage of the population with what today is called an ‘immigration background’ also has 
– ceteris paribus – a negative effect on some other key indicators of the environment and 
gender justice. Immigration, and all the transport activities it causes, increases without 
question the CO2 output of a given society, and it also increases the ratio of carbon emissions 
per GDP. But ceteris paribus, there hold other important effects as well, which by contrast 
tend to confirm the migration policy liberal consensus, inherent in the UNDP HDR 2009 
analysis.  
 
Yes, there are not only Hiob’s messages for inward migration, but the process is a very 
contradictory one. Yes, the share of people with migration background per total population 
seems to coincide with a weakening of the role of traditional local native elites, and income 
inequality even tends to be lower due to the effects of this variable. Also, migration phobias 
and migration pessimism are contradicted in another very important way: there is no 
significant effect of any migration variable on the unemployment rate. Liberals are right in 
assuming that inward migration is a driver of economic growth: net international migration 
rates, 2005-2010, which are a typical migration flow measure, relating to current and 
contemporary migration flows, are even significantly and positively influencing current 
economic growth rates, and also the ratio of closing the political gender gap. While stocks of 
already existing, large-scale migrant populations negative affect the closing of the gender 
political gap to the tune of -0.225, which is significant at the 2.6% level, new inflows, which 
are best measured by the net international migration rate, positively affect the closing of the 
political gender gap to the tune of 0.208, which is significant at the 8.3% level.  
 
Under these circumstances, the political management of the global migration process 
becomes one of the most important phenomena to handle. One of the most glaring problems 
of the international migration scene - especially in Europe - is the fact that in many countries 
of origin of migration still blockades against religious tolerance prevail. Not ‘Islam’ as such 
is the problem in this wider context, but the combination of regionally or nationally dominant 
roles of religious denominations in a socio-cultural milieu of the periphery or semi-periphery 
of the world system. 
 
In addition, migration unfortunately exports a relatively strong materialist, and no post-
materialistic value system, which is still in favor of economic growth and not on favor of the 
environment, if competing interests should occur. All this suggests that on the political left, 
the so-called new social movements of environmentalism and feminism of the 1980s and the 
contemporary civil society movements for religious and ecumenical tolerance could be further 
weakened by the process of immigration, and the growth of pessimist attitudes on migration 
will continue. 
 
In the article, we also analyze current trends and data on Austrian migration as a case study. 
One of the reasons for growing social divergence of Austrian society is more and more 
ethnically and socio-religiously defined unemployment. A further evaluation of these trends is 
based on a special analysis of data from Statistics Austria on marriage patterns. Among the 
Muslim Religious Community, tendencies to marry only fellow members of the religious 
community have continued to increase since 2003 and nowadays 90.4% of Muslim women are 
getting married to co-religionists, while for the Protestants, comparable in relative 




The newly available analytical statistics by the Ministry of Interior/Integration Fund now 
fully document crime rates by age and national background. Without question, the 18-21-
year-old are generally the age group in society most susceptible for criminal careers. Among 
this age group, for native Austrians the crime rate is only 1.5%, for young Turks residing in 
Austria the crime rate is over 2%, for citizens of former Yugoslavia (without Slovenia), 
residing in Austria, it is 3%, while for residents with a citizenship of the new EU Member 
States it is more than 5%, and for immigrants from other states, including the former USSR, 
and the rest of the world, it is an astonishing and alarming 6%. 
 
Latest OECD data also allow comparative estimates about social marginalization among the 
20-29-year-old population with an immigration background (people not having any 
professional qualifications, currently out of work and also not undergoing any training). 
While only about 2% of ‘native Austrian’ men of that age correspond to this category, the 
proportion for males with an immigration background in Austria exceeds 10%. Among 
women of the same age, the corresponding gap is even larger still: 3% for native Austrians 
and 14% for young Austrian women with an immigration background. 
 
In our article, we also document evidence about the more and more geographically-socially 
determined patterns of the domains of crime in Austria. The reported statistics show that in 
Austria, nationals from Romania and Bulgaria, the former USSR (including Chechnya) and 
other ‘third countries’ already account for 21.62% of all murders, although this resident 
group represents only 3.74% of the total resident population. The Turkish share among 
convicted rapists is 7.96%, and it is 5.41% of all convicted murderers, while the Turkish total 
resident population share is only 1.33%. 
 
There are also some alarming figures about the marginalization of Austria’s Turkish 
Community: Turkish students make up 1.7% of all students in Austrian schools, but only 0.4% 
of the students of upper secondary education.  
 
In the article, we also analyze latest PISA data: recent OECD PISA reading ability results for 
Turks in Austria and for people of a Turkish immigration background, just as the ones for 
Albanians in Switzerland, are at the aggregate level of developing countries.  
 
On the level of the OECD, there are indeed contrasting patterns of immigration and 
education policies. In our article, we specifically mention the best practice case of Australia, 
where children of immigrants to that country from the UK, Korea, the USA, and China 
achieve some of the best global results. We contradict current islamophobic interpretations 
in the tradition of Mr. Thilo Sarrazin, and show that not ‘Turks are the problem’ and also not 
‘Islam is the problem’, but the low linguistic competence among many Turkish immigrants 
from Eastern Anatolia, who never had a chance to properly study in the course of their lives 
the Turkish state language nor the widely used Kurdish regional language let alone the 
language of the host country. With an average national reading scale of 465.89, the native 
population in Turkey achieves better results than any Turkish immigrant community in 
Europe, and in fact is not too different from the value of 481.84, achieved by native Austrian 
children without an immigration background.  
 
Just as in Turkey, there are also considerable differences between low PISA reading scores 
for many of the OECD immigrant groups abroad and high PISA reading scores in the home 
countries of the migrants concerned, such as in Poland, Korea, Italy, and Portugal. In all 
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these countries the home country already achieves better national results than the migrant 
communities from these countries abroad. Historical blue-collar migration from poor and 
rural regions from Italy, Korea, Poland, Portugal and Turkey well explains such phenomena. 
Conversely, we find clear evidence of a real contemporary ‘brain drain’ from Austria, the 
UK, Albania, France, Brazil, Germany and Russia, where migrants abroad, as a rule, 
achieved better OECD PISA reading ability test results than fellow citizens in their country of 
origin.  
 
We also show that with Portuguese investments in education but U.S. immigration rates the 
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Kein Thema ist heute in der Öffentlichkeit in Europa so umstritten wie die Migration. Wir 
berichten in diesem Artikel, ohne mathematisch-statistische Details vorauszusetzen, zunächst 
in allgemein verständlicher Form über die Ergebnisse einer statistischen Überprüfung der 
Konsequenzen der Migration und der anderen sogenannten ‚Freiheiten von Waren, Kapital, 
und Dienstleistungen‘ auf die sozioökonomische Entwicklung in der letzten Dekade. Und wir 
untersuchen dann als Fallstudie zur Migrationspolitik in einem Staat der heutigen 
Europäischen Union den Fall Österreich im Anschluss an die PISA-Testergebnisse. Wir 
werden dabei der Frage nachgehen müssen, und wie sehr es Österreich als ein von der 
Migration vor allem aus Südosteuropa gekennzeichneter Staat es bislang verabsäumte, sich 
aktiv an der weltweiten Konkurrenz der Produktionsstandorte um Arbeitskraft zu beteiligen, 
bzw. die eingewanderte Arbeitskraft und ihr Milieu in die Gesellschaft zu integrieren. Nur in 
Mexiko, Argentinien und Montenegro erzielten die dortigen EinwanderInnen ja nach unserer 
Auswertung der OECD-PISA-Daten schlechtere Lese-Ergebnisse als die Bevölkerungsgruppe 
mit türkischem Migrationshintergrund in Österreich. In der Folge zeigen wir dann mit Daten 
der OECD, des Integrationsfonds des österreichischen Innenministeriums sowie eigenen 
Berechnungen aus Daten der Statistik Austria, wie sich am marginalisierten Rand der 
österreichischen Gesellschaft leider bedenkliche Problemzonen der Inneren Sicherheit 
herausbilden konnten, die vor allem aus einem hohen Prozentsatz an 20-29-jährigen aus der 2. 
und folgenden Generation der EinwanderInnen herrühren, die über keinen Berufsabschluss 
verfügen, nicht in Beschäftigung und auch nicht in Ausbildung stehen. Mögliche 
Schlussfolgerungen runden den Artikel ab. 
 
 
Österreich ist zutiefst vom internationalen Migrationsgeschehen betroffen 
 
 
Zu den konstantesten Sätzen der österreichischen Debatte über die Einwanderung zählt das 
Zitat, wonach ‚Östereich kein Einwanderungsland  ist‘1. Als politischer Wunsch vielleicht 
verständlich, ist dieser Satz empirisch einfach durch die Zuströme der letzten Dekaden 
überholt, und verhindert möglicherweise bis zum heutigen Tag ein wirkliches Lernen als 
Lernen Österreichs vom Vorbild der ‚best practice‘ Einwanderungsstaaten wie Australien, 
Neuseeland, Kanada und den USA, deren Zuwanderung vergleichbar oder sogar niedriger ist 
als die in Österreich, und denen es gelungen ist, vor allem hochqualifiziertes Humankapital 
aus dem weltweiten Pool verfügbarer Arbeitskraft abzuschöpfen, und ihren Volkswirtschaften 
nutzbar zu machen. OECD-Daten belegen
2
, dass heute etwa der Anteil der ‚foreign born 
population‘ in Österreich etwa höher ist als in den USA. Großbritannien, die Niederlande, 
Slowenien, Deutschland, Belgien, Spanien, Schweden, die USA, Österreich, Irland, Kanada, 
Neuseeland, die Schweiz, Australien und Luxemburg (in aufsteigender Reihenfolge des 
Anteils der ‚foreign born population‘ liegen allesamt über 10%, es macht deshalb einfach 
keinen Sinn mehr, von ‚Einwanderungsländern‘ und ‚nicht-Einwanderungsländern‘ zu 
sprechen. Der Satz ‚Östereich ist kein Einwanderungsland‘ als ‚Tatsachen-Feststellung‘ 
                                                          
1
 Zuletzt z.B. http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20071115_OTS0135/strache-oesterreich-ist-kein-






interpretiert, ist einfach durch die Ereignisse falsifiziert; eine andere Frage ist, ob Österreich 
[weiter] ein Einwanderungsland sein soll oder nicht
3
. Österreich liegt jedenfalls mit seiner 
‚foreign born population‘ über dem Durschnitt der OECD. 
 
Dass es sich bei diesem Thema um eines der wichtigsten gesellschaftspolitischen Thema der 
kommenden Jahre in Österreich handelt, egal wo man steht, und egal, welche Lösungen 
bevorzugt werden, ist evident. Der ‚Think-Tank‘ des für die Zuwanderung nach dem 
Bundesministeriengesetz in der geltenden Fassung ja zuständigen Innenministeriums, der 
‚Integrationsfonds‘ schätzt z.B. in seiner jüngsten und sehr lesenswerten Broschüre zu diesem 
Thema, dass allein im Jahr 2009 knapp 107.000 Personen nach Österreich zuwanderten, 
während zugleich 87.000 Menschen das Land verließen
4
. Daraus ergab sich eine Netto-
Zuwanderung von 20.000 Personen. Von den rund 107.000 Zuzügen aus dem Ausland 
entfielen 16.000 auf zurückkehrende Österreicher/-innen sowie weitere 54.000 auf EU-
Bürger/-innen. Mit fast 18.000 Zuzügen hatten Deutsche daran den größten Anteil, gefolgt 
von Zuzügen aus Rumänien, Ungarn und der Slowakei. Im Jahr 2009 stammten lediglich 
rund 38.000 Zuwanderer (35%) aus Drittstaaten, ein Drittel davon aus dem ehemaligen 
Jugoslawien und dem restlichen Europa, ein weiteres Drittel aus Asien und Afrika. Die 
Zuwanderung aus der Türkei betrug unter 5.000 Personen. 2008 beantragten 16.000 
Menschen Asyl. Damit ist übrigens der Neuzugang an Asylanten fast so hoch wie die 
gesamte legale Nettozuwanderung. Nota bene ist Österreich nur mehr aus 
menschenrechtlich sicheren Staaten der Europäischen Union oder der EFTA auf dem 
Landweg erreichbar, was unter den gegenwärtigen europarechtlichen Bestimmungen in 
puncto Asyl sofort die Frage nach der Zuständigkeit anderer EU-Staaten aufbringt, egal ob 
man im Einzelnen für Alternativen zum gegenwärtigen europäischen Asylregime eintritt oder 
nicht
5
. Eine menschenrechtlich engagierte, und aktive  Zivilgesellschaft muss diese 
grundlegenden völkerrechtlichen Gegebenheiten zur Kenntnis nehmen
6
 oder sich bei den 
nächsten Wahlen zum Europaparlament im Jahr 2013 um ein entsprechend starkes politisches 
Mandat kümmern, das das derzeit geltende, sehr strenge und restriktive europäische 
Regelwerk in Sachen Asyl völlig neu gestaltet. Ministerinnen und Minister der 
verschiedensten politischen Couleurs haben dieses gesamt-europäische Asyl-Regelwerk voll 
abgesegnet, und auch ein Blick auf die Mehrheitsverhältnisse im aktuellen europäischen 
Parlament zeigt eindeutig, dass diejenigen Parteien im EP die Mehrheit haben, die das 
aktuelle, strenge Asylregelwerk schon vor den Wahlen des Jahres 2009 unterstützten.
7
  Die 
europäische Dimension all der im Einzelnen ja in der Tat schwierig zu entscheidenden Asyl-
Fragen
8
 wird geflissentlich in Österreich leider vergessen, ja es wird von Befürwortern und 
Gegnern einer ‚harten Asylpolitik‘ so diskutiert, als ob Österreich nicht Mitglied der 












 http://ec.europa.eu/home-affairs/policies/asylum/asylum_intro_en.htm  
6
 http://ec.europa.eu/home-affairs/policies/asylum/asylum_criteria_en.htm  
7
 http://www.europarl.europa.eu/parliament/archive/elections2009/en/index_en.html  
8
 http://www.kath.net/detail.php?id=28767  
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Bei einem europäischen Vergleich der Zuwanderung
10
 rangiert Österreich jedenfalls an vierter 
Stelle. Die ausländische Wohnbevölkerung war 2010 etwa 895.000 Personen (10,7% der 
Bevölkerung). 2009 lebten insgesamt rund 1,468 Millionen Personen mit 
Migrationshintergrund in Österreich (= 17,8% der Gesamtbevölkerung). Die größte 
Herkunftsgruppe ist mit 213.000 Personen Deutschland, gefolgt von 207.000 aus Serbien, 
Montenegro und dem Kosovo. Weiters: Türkei (183.000), Bosnien und Herzegowina 
(130.000), Kroatien (70.000), Rumänien (63.000), Polen (59.000), Tschechische Republik 
(46.000), Ungarn (39.000) und Italien (29.000).  
 
Die Daten der OECD belegen allerdings, dass Österreich sein Humankapital in der letzten 
Dekade vor allem aus dem Osten und Südosten Europas ‚importierte‘, und damit eigentlich an 
Traditionen anknüpft, die bereits vor dem 1. Weltkrieg zu beobachten waren. Deutschland, 
Serbien und Montenegro, die Türkei, Polen und Bosnien/Herzegowina stellten – in 
abfallender Reihenfolge dieser Länder - in der langen Periode 1997-2007 jeweils mehr als 5% 
des ‚Total Inflows‘ nach Österreich11. Auf anderen Herkunfstmärkten des Humankapitals war 
Österreich schwach vertreten. 
 
In der Retrospektive betrachtet, regelte der bekannte § 4 des 
‚Ausländerbeschäftigungsgesetzes‘ (AuslBG Kundmachungsorgan BGBl. Nr. 218/1975 
zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 28/2004 http://www.ris.bka.gv.at/Bundesrecht/) bislang 
sehr klar den Prozess der Auswahl der Personen, die über die Schiene des Arbeitsmarktes den 
ersten und entscheidenden Zutritt zur österreichischen Gesellschaft erhielten. Während andere 
Staaten – wie etwa Kanada – sehr aufwendige Verfahren unter Involvierung ihrer globalen 
diplomatischen Vertretungsbehörden und alle möglichen Tests anwenden, um die ‚richtigen‘ 
Personen aus der ganzen Welt an den richtigen Ort in Kanada zu vermitteln
12
, ging 
Österreich den relativ einfachen Weg, der dem oder der lokalen UnternehmerIn mit 
seinen/ihren relativ begrenzten Mitteln und informativen Ressourcen letztlich die 
Erstinitiative bei der Suche nach der richtigen Person, die aus Gründen der Arbeit erstmals 
nach Österreich kommt, überließ. All die Folgebestimmungen fremdenrechtlicher und 
zuwanderungspolitischer Art, wie Bestimmungen über den Familiennachzug, änderten ja 
nichts an der Tatsache, dass die Erstauswahl jener, die zunächst kamen, weitgehend durch 
einen individuellen Unternehmer oder eine individuelle Unternehmerin erfolgte, der oder die 
kaum einen Überblick über die besten, weltweit verfügbaren Talente hatte. Freilich sollte 
auch erwähnt werden, dass Österreich das erste Anwerbeabkommen von ‚GastarbeiterInnen‘ 
bereits 1962 mit Spanien schloss, ein zweites 1964 mit der Türkei, ein drittes 1966 mit 
Jugoslawien. Mit 220.000 ausländischen Arbeitnehmern erreichte die 'Gastarbeiter'-
Beschäftigung 1974 ihren ersten Höhepunkt. Ursprünglich wurde – und hier sind sich alle 
BeobachterInnen einig - an einen kurzfristigen Aufenthalt der Arbeitskräfte gedacht
13
. Die 
Frage an diesen alten gesetzlichen Mechanismus, der nun letztlich und zu Recht zur 
Einführung der Austro-card
14
 führte, ist natürlich, wie aus dem Pool heute weltweit 
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 http://www.cic.gc.ca/english/index.asp  
13
 http://minderheiten.at/stat/Service/migrantinnen.htm  
14
 8145 Migranten (EU-Raum ausgenommen) durften 2010 gemäß Niederlassungsverordnung nach Österreich 
kommen, mehr als die Hälfte (4905) im Rahmen des Familiennachzugs. Einwanderungswillige Ausländer 
werden dann etwa über ihre Qualifikation, Deutschkenntnisse, Selbsterhaltungsfähigkeit oder ihr Alter Punkte 
sammeln können. Mit der Erstellung dieser Kriterien samt Gewichtung waren Sozialpartner und 
Industriellenvereinigung betraut. Erreicht ein potenzieller Zuwanderer die geforderte Punktezahl und gibt es in 
Österreich gerade Bedarf für seine Fähigkeiten, kann er mit Aufnahme rechnen. Das Modell löst vor allem die 
10 
 
vorhandener Talente die richtige Auswahl getroffen werden soll, wer für die Stelle x im Ort y 
bei der Unternehmung z in Österreich tatsächlich die oder der beste KandidatIn ist?  
 
Über all die Jahre und Jahrzehnte hat dieses einfache, dem Unternehmen die Erstinitiative 
einräumende Verfahren letztlich darüber bestimmt, wer und wann, wie und warum legal eine 
erste Beschäftigung auf dem österreichischen Arbeitsmarkt erhielt. Somit stand schon fest, 
dass die österreichische Strategie für Dekaden – bei vergleichsweisem internationalen Vorteil 
der Involvierung der sozialpartnerschaftlichen Strukturen in den einsetzenden 
Bewilligungsprozess – leider nicht oder in nicht ausreichendem Maße das aktive Element 
der Suche nach den weltweit besten Talenten enthielt, sondern – nach dem Auslaufen der 
primären Anwerbe-Strategien der 60-er Jahre – eher passiv darauf fixiert war, sich beim 
beschäftigungsmäßigen Zuzug auf das zu verlassen, was uns halt der internationale Markt an 





                                                                                                                                                                                     
bisherige Schlüsselkraft-Regelung ab. Nach der alten Quote sind 2450 Plätze für Schlüsselkräfte vorgesehen. 
Künftig werde mehr Wert auf die Notwendigkeiten am Arbeitsmarkt gelegt. Für den Herrn Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten, Reinhold Mitterlehner (VP) ist trotz der Wirtschaftslage der Zeitpunkt für diese 
Zuwanderungsdiskussion richtig: Es gehe darum, dass Österreich „im Wettbewerb um höher qualifizierte 
Schlüsselkräfte gegenüber Drittstaaten konkurrenzfähig― werde, betonte HBM Mitterlehner. Das gelte auch für 
in Österreich studierende Ausländer, die nach derzeitiger Regelung nicht arbeiten dürfen. Ablehnung und 
Skepsis für das Projekt kam von Freiheitlichen und dem BZÖ, wo man betonte, dass Österreich kein 
Einwanderungsland sei (http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/art385,100502 ).  
15
 Die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) sieht die Rot-Weiß-Rot-Card grundsätzlich als sehr positiv. "Wir 
freuen uns, dass unser jahrelanges Bemühen um eine zukunftsorientierte Migrationspolitik nun Früchte trägt und 
mit der Rot-Weiß-Rot-Card ein flexibles System geschaffen wird, um im Wettbewerb um die besten Köpfe 
mithalten zu können", betonte etwa WKÖ-Präsident Christoph Leitl. Die Einführung des Jobseeker-Visums 
schaffe sehr attraktive Rahmenbedingungen für besonders hoch qualifizierte MigrantInnen, denn damit könne 
sich das Toplevel an Zuwanderern auch ohne konkretes Arbeitsplatzangebot für einen Zeitraum von sechs 
Monaten in Österreich aufhalten. Weiters werde die Zuwanderung von MigrantInnen mit hoher und mittlerer 
Qualifikation und einem Beruf, der am österreichischen Arbeitsmarkt nachgefragt ist, erleichtert. Statt der wenig 
flexiblen Schlüsselkraftkriterien sollen für die Zuwanderung nach Österreich - neben dem Bedarf am 
Arbeitsmarkt  -  spielen Kriterien wie Berufserfahrung, Sprachkenntnisse und Alter eine Rolle. Leitl: "Durch 
dieses kriteriengeleitete Zuwanderungsmodell wird klar dargelegt, welche Voraussetzungen Zuwanderer erfüllen 
müssen. Dies schafft größtmögliche Transparenz sowohl für potenzielle Zuwanderer als auch für die bereits in 
Österreich lebende Bevölkerung". Wichtig sei in diesem Zusammenhang auch der sofortige Arbeitmarktzugang 
für Familienangehörige, durch den ein wichtiger Beitrag zur rascheren Integration geleistet werden könne. 
Äußerst positiv seien die Verbesserungen für Uni-Absolventen aus Drittstaaten, die zumindest ab dem 2. 
Abschnitt in Österreich studiert haben. Diese sollen, wenn sie ein adäquates Jobangebot haben, in Österreich 
bleiben dürfen, ohne das kriteriengeleitete Zuwanderungssystem durchlaufen zu müssen. "Damit wird 
vermieden, dass hoch qualifizierte Menschen, die in Österreich studiert haben und deren Ausbildung durch den 
österreichischen Staat finanziert wurde, die die deutsche Sprache beherrschen und die Rahmenbedingungen in 
Österreich kennen, das Land wieder verlassen müssen, weil sie keine rechtlichen Möglichkeiten zum weiteren 
Aufenthalt in Österreich haben", führte Leitl aus. Die Rot-Weiß-Rot-Card basiert in weiten Teilen auf der 
Sozialpartnereinigung, die im Oktober 2010 in Bad Ischl präsentiert wurde. Neben der legistischen Umsetzung 
der Rot-Weiß-Rot-Card spielen im Rahmen einer zukunftsorientierten Migrationspolitik auch Aspekte wie 
Integration, frühzeitige Information und Bewusstseinsbildung eine wichtige Rolle. Wie in dem von der WKÖ 
gemeinsam mit der Industriellenvereinigung und der Internationalen Organisation für Migration erarbeiteten 
Diskussionspapier "Zuwanderung gestalten - ein zukunftsorientiertes Migrationsmodell" vorgeschlagen wurde, 
sollen sich potenzielle Zuwanderer bereits in ihrem Herkunftsland über ein Informationsportal im Internet ein 
realistisches Bild über ihre Zuwanderungsmöglichkeiten, das Leben in Österreich und ihre Chancen am 





Die Daten des Integrationsfonds des BMI zeigen nun
16
, dass in der langen Perspektive sich 
das Problem der Integration auf der Ebene der zweiten und nachfolgenden Generation aus der 
Migrationspolitik der Vergangenheit geradezu von selbst stellte und nun in Zukunft mit noch 
größerer Wucht stellen wird. Die Ausländer/-innen hatten in Österreich einen 
Geburtenüberschuss von +8.161 Personen, der Sterbefallüberschuss bei den österreichischen 
Staatsangehörigen war hingegen rund -9.198 Personen. Östereicherinnen gebaren 
durchschnittlich 1,27 Kinder, Frauen ausländischer Herkunft hingegen 1,84 Kinder 
(Türkinnen: 2,41 Kinder, Frauen aus dem ehemaligen Jugoslawien: 1,87 Kinder, Frauen aus 
sonstigen Staaten 2,12 Kinder).  
 
Nur 3,5% der Gesamtbevölkerung in Österreich empfinden die Integration heute als sehr gut 
gelungen, umgekehrt meinen rund 18%, dass diese sehr schlecht funktioniert. Mit den ca. 
51%, die sagen, sie funktioniere „eher schlecht―, ergeben sich damit zwei Drittel der 
österreichischen Gesellschaft, die mit dem Integrationsprozess unzufrieden sind. 
Tatsächlich scheinen die derzeit beobachtbaren, wenngleich nicht ewig in der Zukunft 
fortzuschreibenden demographischen Verschiebungen zu Gunsten insbesondere der 
türkischen Bevölkerungsgruppe in Österreich die bisherige migrations-skeptische Haltung in 
Österreich zu potenzieren, und letztlich scheint die Politik ratlos gegenüber dieser Dimension 
der gesellschaftlichen Entwicklung zu sein. Freilich ist in vielerlei Hinsicht die 
Zusammensetzung der heutigen Bevölkerung nichts anderes als eine demographische 
Spätfolge der migrationspolitischen Grundsatzentscheidungen der 60-er und 70-er Jahre, unter 
Verstärkung der damals sich herausbildenden „Kristallisationskerne― der Migration. Noch 
mehr als bisher wird morgen der ‚türkische Faktor‘ das Bild Österreichs zu prägen beginnen, 
insbesondere in den größeren Ballungszentren. 
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Abbildung 1: Eine der verlässlichsten Prognosen für das kommende Jahrzehnt in 
Österreich ist wohl, dass sich der ‚türkische Faktor‘ in unseren politischen 






Abbildung 2:Zahlreiche MigrationsforscherInnen vergaßen, dass sich die 
demographischen Defizite Österreichs vor allem in entlegenen ländlichen Regionen 
ergeben, während sich in den Städten eine hohe Konzentration von Zuwanderung 










Wo steht nun Österreich, völlig nüchtern und objektiv gesehen, mit seiner Betroffenheit vom 
Migrationsgeschehen in der EU-27 und im Vergleich mit anderen in diesem Kontext 
wichtigen Staaten? In der folgenden Tabelle wollen wir nun drei sehr herausragende 
statistische Kennziffern kombinieren, die die realen Herausforderungen der Staaten der EU-
27 mit dem Phänomen der heutigen Migration messbar und vergleichbar macht: den 
Prozentsatz der Bevölkerung mit Migrationshintergrund, den Prozentsatz der 
Bevölkerung, den die muslimische ‚Diaspora‘ außerhalb der Staaten der Islamischen 
Konferenz ausmacht, und die neu Hereinströmenden, gemessen mit der 
Nettozuwanderungsrate im internationalen Vergleich. Wir betrachten dabei sowohl die in 
den internationalen Statistiken ausgewiesenen Zahlen als auch die relativen Indices der 
Intensität des Migrationsgeschehens im Weltsystem (wir berichten hier aus Platzgründen nur 
die Daten für die Staaten der EU-27 und einiger westlicher Demokratien (1 besonders stark 
betroffen, 0 gar nicht betroffen)). Österreich liegt auch hier im Spitzenfeld der heutigen EU-
27 und in vergleichbaren Größenordnungen mit den ‚Auswanderungsländern‘ Kanada und 
Australien, sowie noch vor den Vereinigten Staaten: 
 
 
Tabelle 1: % der Bevölkerung mit Migrationshintergrund, % der Bevölkerung 
muslimische ‚Diaspora‘ außerhalb der OIC, und Nettozuwanderungsraten im 
internationalen Vergleich – Absolutzahlen und relative Indices der Intensität des 




















































Luxembourg 33.7 2.0 0.8 0.419 0.040 0.189 0.216 
Austria 14.0 4.7 0.4 0.174 0.094 0.151 0.140 
France 10.6 7.5 0.2 0.132 0.150 0.132 0.138 
Ireland 14.8 0.5 0.9 0.184 0.010 0.198 0.131 
Netherlands 10.6 6.0 0.1 0.132 0.120 0.123 0.125 
Sweden 12.3 4.0 0.3 0.153 0.080 0.142 0.125 
Spain 10.7 2.5 0.8 0.133 0.050 0.189 0.124 
Bulgaria 1.3 12.2 -0.1 0.016 0.244 0.104 0.121 
Germany 12.9 3.7 0.1 0.160 0.074 0.123 0.119 
Iceland 7.6 0.1 1.3 0.094 0.002 0.236 0.111 
Belgium 8.5 3.5 0.4 0.106 0.070 0.151 0.109 
United Kingdom 9.7 2.7 0.3 0.120 0.054 0.142 0.105 
Estonia 15.0 0.8 0.0 0.186 0.015 0.113 0.105 
Latvia 16.6 0.0 -0.1 0.206 0.000 0.104 0.103 
Slovenia 8.4 2.5 0.2 0.104 0.050 0.132 0.095 
Denmark 7.8 3.0 0.1 0.097 0.060 0.123 0.093 
Greece 8.8 1.3 0.3 0.109 0.026 0.142 0.092 
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Italy 5.2 1.7 0.6 0.065 0.034 0.170 0.089 
Portugal 7.2 0.4 0.4 0.089 0.007 0.151 0.082 
Czech Republic 4.4 0.2 0.4 0.055 0.004 0.151 0.070 
Finland 3.3 0.2 0.2 0.041 0.004 0.132 0.059 
Hungary 3.3 0.6 0.1 0.041 0.012 0.123 0.059 
Slovakia 2.3 0.1 0.1 0.029 0.001 0.123 0.051 
Poland 2.2 0.1 -0.1 0.027 0.002 0.104 0.044 
Lithuania 4.8 0.6 -0.6 0.060 0.012 0.057 0.043 
Romania 0.6 0.3 -0.2 0.007 0.006 0.094 0.036 
Israel 39.8 14.6 0.2 0.494 0.292 0.132 0.306 
Switzerland 22.3 4.4 0.3 0.277 0.088 0.142 0.169 
Australia 21.3 1.5 0.5 0.265 0.030 0.160 0.152 
Canada 19.5 2.0 0.6 0.242 0.040 0.170 0.151 
New Zealand 20.9 0.2 0.2 0.260 0.003 0.132 0.132 
United States 13.0 1.4 0.3 0.161 0.028 0.142 0.110 
Norway 8.0 1.6 0.6 0.099 0.032 0.170 0.100 
China 0.0 3.0 0.0 0.000 0.060 0.113 0.058 
Japan 1.6 0.2 0.0 0.020 0.004 0.113 0.046 
Turkey 1.9 0.0 0.0 0.024 0.000 0.113 0.046 
Korea (Republic 
of) 
1.2 0.0 0.0 0.015 0.001 0.113 0.043 
 
Quelle: http://www.uni-corvinus.hu/index.php?id=14767#c38860 Die Tabelle bildet eine Auswahl über die dort 
angestellten Berechnungen im Weltmaßstab 
 
 
Wenn nun feststeht, dass Migration aus unsrem gesellschaftlichen Leben einfach nicht mehr 
wegzudenken ist, welche gesicherten Schlüsse können wir dann für unsere Zukunft ziehen? 
Etwa für unsre Chancen auf Wirtschaftswachstum, Einkommensegalität, Umweltqualität, und 
Gender-Gerechtigkeit? Ist diese Zuwanderung ein genereller Segen, der uns winkt, oder ein 
genereller Fluch, der über der Zukunft unserer Gesellschaft lastet, oder gibt es Positiva und 
Negativa auf der Bilanzsumme der gesellschaftspolitischen Entwicklung in den Staaten des 
Weltsystems der letzten Dekaden? 
 
 
Vier Freiheiten – vier Schurken? 
 
 
Österreich war jedenfalls einer der EU-Staaten, die die ‚Übergangsfristen‘ auf dem 
Arbeitsmarkt auch für die neuen Mitgliedsstaaten der EU bis zur Neige Anfang Mai 2011 
ausschöpf(t)en, und fraglos gehört Österreich zu jenen Staaten, deren Bevölkerung auch der 
Erweiterung der EU um die Türkei in Europa am skeptischsten gegenübersteht. Der Special 
Eurobarometer 255 dokumentiert die 81% - ige Ablehnung des Beitritts der Türkischen 
Republik in die EU in der österreichischen Bevölkerung, womit Österreich wirklich einsamer 
Spitzenreiter in der Ablehnung der Türkei als künftiger EU-Partner in Europa einnimmt, noch 
weit vor Deutschland, Griechenland, Zypern und Luxemburg, den übrigen Staaten der EU mit 
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Allerdings sollte man – wie’s so schön heißt – die Kirche ein wenig im Dorf lassen, und 
betonen, dass die Skepsis gegenüber der Migration in Österreich – auch etwa im Vergleich 
mit der objektiven Einbindung der Gesellschaft in das Phänomen – bei weitem niedriger ist 
als etwa in einigen von der Migration eigentlich abgeschotteten Staaten mit hoher 
Xenophobie und Migrationspessmismus, wie etwa Südkorea, oder auch in einigen neuen 
Mitgliedsstaaten der Union. Gerade diese neuen Mitgliedsstaaten müssen künftig eine 
aktivere Rolle bei der Zuwanderung aus Drittstaaten in die Union und bei der Aufnahme von 
Asylanten spielen. Gerade sie waren es, die das Beharren Deutschlands und Österreichs auf 
dem Übergangsregime für die Arbeitskräfte aus den neuen Mitgliedsstaaten bis zum 1. Mai 
2011 am heftigsten kritisierten. 70.7% der Bevölkerung waren in Polen um die 
Jahrtausendwende für strikte Limits bei der Migration nach Polen oder wollten sogar 
überhaupt keine Menschen ins Land lassen, während es in Österreich nur 43.6% waren. 
 
 
Tabelle 2: Drei Indikatoren aktueller Ausprägungen des Migrationspessimismus 
 
 

















Portugal 2,50 7,90 27,10 12,50 
Spain 9,20 12,60 25,70 15,83 
Iceland 3,00 11,60 33,60 16,07 
Canada 4,20 6,50 43,50 18,07 
Argentina 5,80 6,20 43,00 18,33 
Sweden 3,70 11,00 43,70 19,47 
Chile 11,20 7,40 41,30 19,97 
Bosnia and Herzegovina 22,40 12,80 27,40 20,87 
Luxembourg 8,40 14,20 40,70 21,10 
Switzerland 10,00 18,50 40,60 23,03 
Ukraine 13,20 24,00 32,20 23,13 
Russian Federation 11,40 13,70 44,60 23,23 
Albania 13,40 30,40 26,00 23,27 
Peru 10,60 13,50 46,10 23,40 
Uganda 13,00 14,20 43,30 23,50 
Ireland 12,10 13,60 45,20 23,63 
Austria 12,20 15,40 43,60 23,73 
Belarus 9,80 26,60 34,90 23,77 
Zimbabwe 20,50 17,70 35,10 24,43 
Kyrgyzstan 19,80 14,60 39,60 24,67 
Germany 8,70 12,40 53,40 24,83 
United States 9,90 11,60 54,20 25,23 
Italy 16,50 17,20 42,90 25,53 
Netherlands 5,00 11,90 60,60 25,83 
Mexico 21,50 17,00 39,30 25,93 
Nigeria 23,90 16,80 37,80 26,17 
Viet Nam 32,90 27,00 20,80 26,90 
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Norway 9,80 19,30 52,60 27,23 
Slovenia 17,00 22,60 42,80 27,47 
Serbia and Montenegro 18,20 16,70 47,70 27,53 
Greece 13,70 20,90 48,80 27,80 
Latvia 14,40 14,50 57,00 28,63 
Total 19,20 19,10 48,70 29,00 
Great Britain 13,40 13,60 61,50 29,50 
France 12,00 16,00 60,70 29,57 
Northern Ireland 18,00 15,50 56,70 30,07 
Croatia 13,60 26,50 51,90 30,67 
Bulgaria 19,90 21,20 51,10 30,73 
Estonia 20,00 22,20 52,70 31,63 
Denmark 10,60 16,30 68,80 31,90 
Republic of Moldova 16,10 44,40 36,60 32,37 
Romania 27,20 31,40 39,90 32,83 
Finland 13,10 29,20 57,60 33,30 
Tanzania, United 
Republic Of 
17,50 12,60 71,80 33,97 
Belgium 18,20 22,00 62,70 34,30 
Czech Republic 22,70 15,20 65,10 34,33 
Malta 15,30 27,80 68,50 37,20 
Taiwan Province of 
China 
27,30 19,10 65,30 37,23 
Slovakia 20,90 24,50 68,30 37,90 
Macedonia, Republic of 21,10 26,20 67,00 38,10 
Lithuania 26,50 33,10 57,10 38,90 
Poland 22,20 23,80 70,70 38,90 
Philippines 17,60 27,70 71,60 38,97 
South Africa 26,00 23,90 67,30 39,07 
India 35,60 32,80 64,80 44,40 
Republic of Korea 42,60 57,30 41,80 47,23 
 
Quelle: eigene Zusammenstellungen aus World Values Survey, online data analysis, alle Staaten der Welle 
1995/1998 und 1999/2000 mit kompletten Daten, http://www.wvsevsdb.com/wvs/WVSAnalize.jsp  
 
 
Warum soll die Marktfreiheit bei den Freiheit 1-3 (Waren, Kapital, Dienstleistungen) nützlich 
oder schädlich sein, während Freiheit 4 (Arbeitskraft) wiederum – wie der jeweilige politische 
Diskurs unterstellt – schädlich oder nützlich ist? Zunächst wollen wir also einen auf 
Erkenntnissen der vergleichenden Gesellschaftsforschung basierenden Überblick über die 
Faktenlage erzielen, der auf Daten von bis zu 175 Staaten der Erde beruht, und zwar mit 
einem systematischen Vergleich der Triebkräfte des Aufstiegs und Niedergangs von 
Nationen für heute in den Sozialwissenschaften messbare Leistungen bei Demokratie, 
Wachstum, Umwelt, Gleichstellung der Geschlechter, menschliche Entwicklung, Forschung 
und Entwicklung und sozialen Zusammenhalt sowie globaler Toleranz
20
, insofern sie mit der 
vergleichenden empirischen, soziologischen globalen Werteforschung erhoben worden ist.  
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Die Perspektive der neoliberalen Wirtschaftstheorie 
 
 
Eine wachsende Zahl von EntscheidungsträgerInnen in der westlichen Welt scheint zumindest 
Teile eines ‚Paradigmas‘ zu akzeptieren, das der Migration kritisch gegenübersteht, etwa, 
wenn es jüngst seitens der deutschen Kanzlerin jüngst hieß, ‚Multikulti‘ sei tot21. Warum 
aber nicht sagen, Maastricht ist tot, die europäische Währungsunion ist tot, die 
neoliberale Ordnung ist tot, die die Architekten der EU uns nach dem Ende des 
Kommunismus so perfekt zementierten? In den vergleichenden Wirtschaftswissenschaften 
wird man dieser Vision der Dinge kühl entgegenhalten, dass Migrationsprozesse – wie schon 
im 19. Jahrhundert – ungeheure Triebfedern der wirtschaftlichen Entwicklung gewesen seien. 
Jeffrey Williamson, der große liberale Historiker der globalen Wirtschaft und der Migration, 
und seines Zeichens emeritierter Wirtschaftsprofessor an der Harvard-University
22
, hat ja in 
seinen zahlreichen Werken gezeigt, dass die Nord-Nord-Migration zwischen Europa und der 
Neuen Welt die Bewegung von etwa 60 Millionen Menschen bedeutete, während die Süd-
Nord-Migration tatsächlich nur ein Rinnsal war und es auch heute noch ist: wie heute, waren 
arme Einwanderer aus der Peripherie durch eine restriktive Politik, durch die hohen Kosten 
für den Umzug, und durch ihren Mangel an Bildung vom Zentrum ferngehalten. Die 
Reallöhne und der Lebensstandard konvergierten unter den Industrieländern in Folge der 
Massenmigration des 19. Jahrhunderts. Auswandern könne dazu beitragen, dass die 
Arbeitskräfte knapp werden, aber es senke auch das BIP. Die Konvergenz der Einkommen 
des Nordens wurde vor allem durch die Erosion der Kluft zwischen der Neuen Welt und der 
Alten angetrieben. Unter den damaligen Zielländern wurde in Argentinien die 
Erwerbsbevölkerung am stärksten durch die Einwanderung (86 Prozent) vergrößert, in 
Brasilien am wenigsten (4 Prozent), in den Vereinigten Staaten um 24 Prozent. Unter den 
Herkunftsländern wurde der irische Arbeitsmarkt am stärksten von der Auswanderung (45 
Prozent) reduziert, in Frankreich am wenigsten (1 Prozent), und in Großbritannien um 11 
Prozent. Zur gleichen Zeit verminderte sich das wirtschaftliche Gefälle zwischen den reichen 
und den armen Ländern. Der Reallohnunterschied in der Atlantik-Region sank zwischen 1870 
und 1910 um 28 Prozent, und die Streuung des BIP pro Kopf sank um 18 Prozent und die 
Streuung des BIP pro Arbeitnehmer um 29 Prozent. Nach Williamson ist die Migration 
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 http://www.fr-online.de/politik/angela-merkel---multikulti-ist-absolut-gescheitert--/-/1472596/4747070/-
/index.html Das berühmte Zitat im O-Ton heißt wie folgt: ‚In der Integrationsdebatte hat sich Bundeskanzlerin 
Angela Merkel dafür ausgesprochen, Zuwanderer stärker in die Pflicht zu nehmen. Zuwanderer müssten nicht 
nur die deutschen Gesetze achten, sondern auch die deutsche Sprache beherrschen, sagte die CDU-Vorsitzende 
am Samstag auf dem Deutschlandtag der Jungen Union in Potsdam. „Darauf muss absoluter Wert gelegt 
werden“, betonte die Kanzlerin. Den „Multikulti-Ansatz“ erklärte Merkel für „absolut gescheitert“. Merkel 
sagte weiter, der Großteil der deutschen Traditionen sei vom christlich-jüdischen Erbe geprägt. 
Bundespräsident Christian Wulff habe aber recht mit seiner Aussage, dass der Islam heute auch zu Deutschland 
gehöre. „Wer ignoriert, dass hier 2.500 Imame in Moscheen ihre Gottesdienste abhalten, der lügt sich in die 
Tasche“, rief die Kanzlerin den Delegierten der Jungen Union zu. In der Debatte um die Zuwanderung hat 
Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer erneut eine Schippe nachgelegt. Auf dem Deutschlandtag der Jungen 
Union in Potsdam sagte er am Freitag wörtlich: "Wir dürfen nicht zum Sozialamt für die ganze Welt werden." 
Bevor über eine weitere Zuwanderung debattiert werde, müssten die in Deutschland Lebenden integriert und 
qualifiziert werden. Seehofer betonte, die Union trete für eine deutsche Leitkultur ein. "Wir haben eine christlich 
orientierte Wertorientierung in Deutschland und die ist Maßstab für die Alltagskultur", sagte er. Wer in 
Deutschland leben wolle, müsse auch bereit sein, mit uns zu leben. Den Delegierten der Jungen Union rief 
Seehofer zu: "Multikulti ist tot." Zudem forderte er eine Pflicht zur Integration ein. Ohne Beherrschung der 
deutschen Sprache könne Integration nicht gelingen.‘ 
22
 http://www.economics.harvard.edu/faculty/williamson/jwilliamworkingpapers  
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tatsächlich und in der Retrospektive betrachtet eine einzige riesige, dem globalen 
wirtschaftlichen Wohlergehen dienende Ausgleichsmaschinerie von Löhnen und 
Lebensstandard (Williamson, J. 2002).  
 
 
Ein offenes Europa immer der beste Weg? 
 
 
Verglichen mit diesem generellen Optimismus bezüglich der Migration als 
Ausgleichsmechanismus im Weltmaßstab aus der Sicht der neoliberalen Wirtschaftstheorie ist 
das Bekenntnis der dominanten politischen Kräfte der rechtsliberalen, breiten politischen 
Mitte Europas zur Durchsetzung aller vier Freiheiten im Weltmaßstab nicht einheitlich. Der 
Focus liegt bei der Abwehr illegaler Migration und Asylmissbrauch, während letztlich aus der 
Sicht der neoliberalen Wirtschaftstheorie der globale freie Fluss von Waren, Kapital, 
Dienstleistungen und Arbeit sehr rasch zu einem Ausgleich der Wohlstandsunterschiede auf 
Weltebene führen würde. Die von der Union geschaffene Agentur Frontex mit dem Sitz in 
Warschau
23
 führt ein genaues Monitoring der illegalen Einwanderung nach Europa durch: 
 
Wie es in einem rezenten offiziellen Politikdokument der ja von der rechtsliberalen 
Strömung
24
 heute stark beherrschten europäischen Politik auf offizieller europäischer Ebene 
heißt, wird u.a. erwartet: 
 
‚Alle außenwirtschaftlichen Instrumente müssen genutzt werden, um durch unsere Mitwirkung 
an weltweit offenen und fairen Märkten das Wachstum in Europa zu beschleunigen. Das gilt 
für die außenpolitische Komponente unserer diversen innenpolitischen Kompetenzen (wie 
Energie, Verkehr, Landwirtschaft, FuE.), aber ganz besonders für die Handelspolitik und die 
internationale Koordinierung in der Wirtschaftspolitik. Ein offenes Europa innerhalb eines 
auf Regeln gegründeten internationalen Rahmens ist der beste Weg, die Globalisierung für 
mehr Wachstum und Beschäftigung zu nutzen‘. [Brüssel, den 3.3.2010; KOM(2010) 2020 
endgültig MITTEILUNG DER KOMMISSION: ‚EUROPA 2020 Eine Strategie für 




Freilich übersehen die Autorinnen und Autoren dieses Dokuments dabei, dass der neoliberale 
heutige Mainstream der Wirtschaftswissenschaften
25
 ja tatsächlich empfiehlt, alle vier 
Freiheiten des Marktes – also der Waren, des Kapitals, der Arbeit und der Dienstleistungen, 
zu maximieren, und nicht nur drei davon, und die Arbeit auszuklammern. Immer mehr 
afrikanische Flüchtlinge meiden den Weg übers Mittelmeer und versuchen stattdessen, auf 
dem Landweg in die "Festung Europa" zu kommen
26
. Italien gilt für viele Analysten 
mittlerweile als eines der gegen illegale Zuwanderung am meisten abgeschotteten Länder 
Europas. Die Flüchtlingslager in Süditalien – wie Lampedusa –seien so gut wie leer; auch in 
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 Es wird schwer sein, eine(n) einzige(n) der 100 führenden ÖkonomInnen der Welt zu finden, der oder die etwa 
meinen würde, Migration stelle eine Blockade des wirtschaftlichen Wachstums der Empfängerstaaten dar. Zur 
Liste der global führenden ÖkomInnen http://ideas.repec.org/top/top.person.all.html. 
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anderen Regionen Südeuropas, in denen in den letzten Jahren immer mehr Flüchtlinge aus 
Afrika ankamen, versiege der Strom von Asylsuchenden. Das zeigt eine Studie der 
französischen Nichtregierungsorganisation Migreurop
27
, deren Partner in ganz Europa die 
Situation an den Grenzen und in den Flüchtlingslagern in und jenseits der europäischen 
Grenze beobachten. Stattdessen kämen immer mehr Flüchtlinge über die griechisch-türkische 
Grenze nach Europa.  
 
 
Die Linke –Probleme mit drei Freiheiten des Binnenmarktes, aber keines mehr mit der 
Freiheit der Arbeitskraft? 
 
 
Überspitzt könnte man nun sagen, dass die Linke in Europa tendenziell in ihrem breit 
gefächerten Spektrum es gemeinsam hat, mit der Freiheit der Arbeitskraft immer weniger 
Probleme zu haben als mit der ungehemmten Freiheit der Waren, des Kapitals und der 
Dienstleistungen. Dies bedeutet nun nicht, dass etwa morgen schon die Wiener 
Sozialdemokratie das Terrain „Gemeindebau― komplett an die Migranten überlässt28, aber die 
ideologische Tendenz ist in Gesamteuropa hierzu sicherlich bereits vorhanden, vor allem seit 
der Wirtschaftskrise ab Herbst 2008. Nicht alle großen politischen Gruppen der 
Sozialdemokratie in Europa haben diesen Schwenk bereits 100% vollzogen. Wiewohl die 
europäische Sozialdemokratie über ihre Spitzenrepräsentantinnen, die an der Macht waren, 
wesentliche Teile eben dieser heutigen, gängigen, nun oft vehement abgelehnten neo-liberalen 
Architektur der Weltwirtschaft und auch Europas akzeptiert und sogar maßgeblich gestaltet 
haben – also Freiheiten 1 bis 3, sind sie immer mehr für weitreichende Reformen zur 
Bewältigung der Probleme. Im Bereich Migration fordern führende europäische 
SozialdemokratInnen heute immer öfter und prominenter eine ‚modernere 
Einwanderungspolitik‘29, womit sie die Einführung eines Punktesystems zur Regelung der 
Zuwanderung und das Kommunalwahlrecht sowie einen besseren Zugang zum 
Gesundheitswesen für alle in den reichen Staaten lebenden Ausländerinnen und Ausländer 
fordert. Nach dem Vorbild klassischer Einwanderungsländer wird ein Punktesystem 
vorgeschlagen, „um den zukünftigen, langfristigen Bedarf an Fachkräften decken zu können 
und unter anderem dadurch die Folgen des demographischen Wandels mildern zu helfen―. 
Ziel sei die dauerhafte Zuwanderung von gut ausgebildeten, qualifizierten Arbeitskräften und 
ihren Familien. Die rechtliche Gleichstellung von Flüchtlingen und Personen, die zwar nicht 
die Voraussetzungen der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) erfüllen, aber Flüchtlinge auf 
Basis der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) sind, und daher aus 
menschenrechtlichen Gründen vor Abschiebung geschützt werden (sog. subsidiär 
schutzberechtigte Personen), wird schon angedacht. Die EU-Regelung über so genannte 
sichere Herkunfts- und Drittstaaten wird von dieser ideologischen Strömung zunehmend in 
Frage gestellt, unbeachtet der Tatsache, dass seinerzeit sozialdemokratische MinisterInnen 
und Regierungschef das gesamte, hier völkerrechtlich relevante Regelwerk von Schengen, 
Frontex und Dublin mit getragen und entschieden haben. Geduldeten Flüchtlingen müsse 
nach einer angemessenen Frist eine Bleibeperspektive eröffnet werden. Integrationsangebote 
sollten ihnen frühzeitig offen stehen. Migrantinnen und Migranten auch ohne legalen 
Aufenthaltsstatus sollen „in gewissem Umfang― Zugang zu sozialen Dienstleistungen und 
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zum Gesundheitssystem bekommen. Die Schulpflicht sollte auch für die Kinder von 
Menschen ohne Aufenthaltsstatus gelten. Drittstaatsangehörige sollen in allen EU-Ländern an 
Kommunalwahlen teilnehmen können. Bei künftigen Erweiterungsrunden der EU sollen die 
Übergangsfristen für die Arbeitnehmerfreizügigkeit verkürzt und, wenn es die 
Arbeitsmarktlage erlaubt, von Beginn an gewährt werden. Radikalere Versionen eines solchen 
migrationspolitisch offenen Zugangs – etwa seitens der Bundestagsfraktion von Bündnis 
90/Die Grünen, wollen überhaupt, was sie eine kritische Auseinandersetzung mit der derzeit 
„schmalspurigen europäischen Integrationspolitik― oder den „rigiden Außengrenzkontrollen 
der EU― nennen, forcieren30. 
 
 
Für eine kühle, rationale, datenorientierte Überprüfung  
 
 
Eine kühle, rationale, datenorientierte Überprüfung dieser Positionen scheint angebracht
31
. 
Was hat denn wirklich den Wohlstand der Nationen in den letzten Dekaden beschert? 
Offenheit? Abschottung? Zuwanderung? Festung? Welcher Realisierungsgrad der vier 
Freiheiten der Waren, des Kapitals, der Dienstleistungen und der Arbeit fördert oder bremst, 
unter Kontrolle der wesentlichsten anderen Faktoren, die Demokratie, das Wachstum, die 
Umwelt, die Gleichstellung der Geschlechter, die menschliche Entwicklung, die Forschung 
und Entwicklung und den sozialen Zusammenhalt am nachhaltigsten? Unabhängig von 
solchen Faktoren wie Demographie; EMU-Mitgliedschaft; Entwicklungsniveau; EU-
Mitgliedschaft; Feminismus; Geographie; Humankapital; Rüstung; Staatlicher Beitrag zur 
Humankapitalbildung; Wirtschaftliche Freiheit? Welche Sprache spricht quasi der Erfolg der 
letzten Dekade, und was kann ein Land wie Österreich aus dem Erfolg der anderen Staaten 
lernen? War es immer so, dass die komplette Realisierung der vier Freiheiten nötig war, um 
den Erfolg bei Demokratie, Wachstum, Umwelt, Gleichstellung der Geschlechter, 
menschliche Entwicklung, Forschung und Entwicklung und beim sozialen Zusammenhalt zu 
optimieren? Bedeuteten Restriktionen – etwa im Migrationsbereich – Stagnation? Das alles 
unabhängig vom Entwicklungsniveau und dem Einfluss wichtiger Standard-Kontrollvariablen 
aus Geographie und Demographie? 
 
Wir haben nun all diese Thesen mit den heute verfügbaren besten verfügbaren cross-
nationalen Daten der Welt
32
 empirisch überprüft, und die Wirkungen der vier Freiheiten auf 
insgesamt 30 Indikatoren der Entwicklung in der Welt – unter Kontrolle dieser gängigen 
Determinanten der Entwicklung, die in den Wirtschaftswissenschaften und der 
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Die negativen Auswirkungen der Globalisierung und die positiven Auswirkungen der 
Zuwanderung auf die Entwicklung sind überwältigend, aber… 
 
 
Die negativen Auswirkungen der Globalisierung und die positiven Auswirkungen der 
Zuwanderung auf viele Prozesse der Entwicklung sind zwar oft überwältigend. Dennoch ist 
eine wichtige Qualifikation des gängigen globalisierungskritischen Diskurses notwendig. Von 
den 50 signifikanten, das heißt von der Warte der Statistik aus gesehen, überzufälligen und 
mit geringer Irrtumswahrscheinlichkeit behafteten Ergebnissen entsprechen ganze 20, d.h. 
40%, nicht oder nicht ganz den oben angeführten theoretischen Erklärungen einer restriktiven 
Haltung bei der Freiheit der Waren, des Kapitals, und der Dienstleistungen, aber einer offenen 
Haltung bei der Freiheit der Migration. Aber 17 der 20 widersprechenden Ergebnisse 
stammen aus nur drei Dimensionen des heute so gängigen globalisierungskritischen und 
gleichzeitig migrationsliberalen Paradigmas – das unzureichende Verständnis der Rolle der 
wirtschaftlichen Freiheit, insbesondere in den fortgeschrittenen Ländern des Westens, sowie 
aus der verhängnisvollen Unfähigkeit in diesen Kreisen, die bestehenden Probleme in den 
Bereichen Demokratie und Toleranz, Gleichberechtigung der Geschlechter und Beschäftigung 
in den "real existierenden muslimischen Ländern" und in den Parallelwelten der muslimischen 
Migration im Westen wirklich in ihrer vollen Widersprüchlichkeit zu begreifen. Auch die 
aktuelle Unfähigkeit seitens dieser skizzierten Werthaltungen, einen geeigneten Rahmen für 
die Interaktion zwischen dem öffentlichen und dem privaten, vor allem im Hochschulbereich, 
zu finden, ist ein Problem. 
 
Vier der Falsifikationen des globalisierungskritischen und migrationspolitisch liberalen 
Paradigmas entstammen den positiven Auswirkungen der wirtschaftlichen Freiheit auf die 
Entwicklung, und acht Widersprüche ergeben sich aus negativen Auswirkungen der 
Mitgliedschaft eines Landes in der Organisation der Islamischen Konferenz oder eines hohen 
muslimischen Bevölkerungsanteils für solche Phänomene wie Demokratie und Toleranz, 
Gleichberechtigung der Geschlechter und Beschäftigung. Fünf Widersprüche ergeben sich aus 
der Tatsache, dass verschiedene Entwicklungstheorien, einschließlich des 
globalisierungskritischen Konsenses, die crowding out-Konsequenzen der öffentlichen 
Bildungsausgaben übersehen, insbesondere für Beschäftigung, Wachstum und menschliche 
Entwicklung. Auf den Punkt gebracht, würde der globalisierungskritische Konsens in die 
heutige Welt viel mehr zuverlässig erklären, wenn sein Verständnis der Rolle  
 
• der wirtschaftliche Freiheit  
• der Chancen und Widersprüche des Multikulturalismus, insbesondere hinsichtlich der 
muslimischen Welt in den Bereichen Gender, und der Zuwanderung schlechthin im Bereich 
Umwelt 
• sowie der Rolle der öffentlichen oder privaten Bildung, insbesondere in fortgeschrittenen 
westlichen Gesellschaften 
 
besser bestellt wäre. 
 
In Übereinstimmung mit neoliberalen Konzepten hat Economic Freedom tatsächlich eine 
sehr signifikante positive Auswirkungen auf die Indikatoren der Umwelt, zur Senkung der 
Kindersterblichkeit und die Vermeidung des "failed states"-Syndroms. Die Variablen, deren 
Performanz gut durch wirtschaftliche Freiheit betroffen sind, sind u.a. Kohlenstoff-
Emissionen pro BIP (Reduktion) und der Yale / Columbia ESI-Index-Nachhaltigkeitsindex. 
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Doch Kritiker des neoliberalen Politik-Konsenses haben recht, wenn in der laufenden Periode 
der Entwicklung der Weltwirtschaft die Auswirkungen der wirtschaftlichen Freiheit auf das 
Wirtschaftswachstum negativ sind. 
 
Unsere nächste Analyse beschäftigt sich mit den Auswirkungen der weltweiten 
wirtschaftlichen Offenheit auf die 30 wichtigsten Indikatoren der Entwicklung und natürlich 
auch für die EU-2020-Strategie. Wieder zeigt sich, dass die Auswirkungen der neoliberalen 
Politik auf die Qualität der Umweltpolitik nicht unbedingt negativ sind. Im Weltsystem waren 
einige der hartnäckigsten Sünder in Bezug auf CO2-und SO2-Emissionen, und in Bezug auf 
die Vergiftung der Flüsse und Wälder nicht neoliberale Politikregime, sondern die 
verblichenen kommunistischen Diktaturen, insbesondere in Ostmitteleuropa. So ist es kein 
Wunder, dass weltweit die wirtschaftliche Offenheit die CO2-Emissionen pro Kopf nicht 
erhöht. Die Widersprüche der weltwirtschaftlichen Offenheit sind eher auf der Bildungs-und 
auf der sozialen Ebene zu finden, weil wirtschaftlich sehr offene Systeme zu einer schlechten 
Leistung auf dem ‚Universitäten von Weltrang-Index‘ führen und die Zahl der 
Immatrikulierten pro Bevölkerung reduzieren. Intellektuelles Kapital in Weltmarkt-offenen 
Gesellschaften wandert einfach ab. Es scheint auch wichtige Skaleneffekte bei 
Bildungssystemen zu geben. Im Einklang mit dem Mainstream der globalisierungskritischen 
Theorien gibt es natürlich auch eine negativen sozialen Trade-off der weltwirtschaftlichen 
Offenheit zu erwarten. Weltwirtschaftliche Offenheit hat eine erhebliche negative 
Auswirkungen auf den Human Development Index, in vielerlei Hinsicht die bedeutendste 
Master-Variable für die soziale Situation in einem Land.  
 
Der signifikante Einfluss der vergleichenden Preisniveaus auf unsere 30 ausgewählten 
Indikatoren für nachhaltige Entwicklung ist ebenso klar. Neoliberale Theorien gehen davon 
aus, dass niedrige Preisniveaus einen Vorteil für den Entwicklungsprozess darstellen und 
hohe Preisniveaus die Entwicklung behindern. Das würde bedeuten, dass die Märkte für 
Dienstleistungen radikal zu liberalisieren sind. Unsere empirischen Ergebnisse bestätigen aber 
zwar die Tatsache, dass solche liberale Rahmenbedingungen nicht unbedingt die ökologisch 
nachhaltige Entwicklung behindern. Es kann sogar gezeigt werden, dass hohe Preisniveaus 
und die mit ihnen einhergehenden Dienstleistungen auf einem hohen Niveau leider 
zwangsläufig zu einer höheren Beteiligung am Netto-Handel von ökologischem Fußabdruck 
gha pro Person führen. Aber es muss auch klar sein, dass das wahre Defizit in der ultra-
liberalen Globalisierung mit niedrigen komparativen Preisniveaus und radikal geöffneten 
Dienstleistungsmärkten das soziale Defizit ist. Hohe Preisniveaus und damit implizit ein 
hohes Niveau der Dienstleistungen von allgemeinem Interesse sind eine gute und solide 
Voraussetzung der globalen Toleranz, der Nivellierung der Einkommensunterschiede 
zwischen Arm und Reich, und beim Indikator „Weltklasse-Universitäten pro Kopf―.  
 
Die Befürchtungen der globalisierungskritischen Forschung werden vollständig durch die 
erheblichen negativen Auswirkungen der ausländischen Sparquote bestätigt. Hohe 
ausländische Ersparnisse sind in der Tat ein gefährlicher Treiber der Arbeitslosigkeit, der 
Ungleichheit, und sind eine Blockade gegen eine zufriedenstellende Leistung beim Happy 
Planet Index.  
 
Die so genannte ‚neue internationale Arbeitsteilung‘, also die Produktionsverlagerung in die 
freien Produktionszonen und Weltmarktfabriken des Südens, am deutlichsten in den 
epochalen wissenschaftlichen Arbeiten von Folker Fröbel, Jürgen Heinrichs und Otto Kreye 
beschrieben, und die nach wie vor am besten durch den Indikator ‚% Beschäftigung in freien 
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Produktionszonen pro Gesamtbevölkerung‘ gemessen wird, ist einer der wichtigsten Treiber 
der hohen CO2-Emissionen pro Kopf im Weltsystem. Aber im Vergleich zu den anderen 
Indikatoren der Globalisierung ist ihr Einfluss nicht so stark, wie von der 
globalisierungskritischen Forschung gängig erwartet wird.  
 
Für die globalisierungskritische Forschung war bislang eine wichtige Größe der MNC-
Hauptsitz-Status. Die negativen Auswirkungen des Eindringens der Multis auf die soziale 
Entwicklung der Gastländer wird nach den globalisierungskritischen Schulen der weltweiten 
Soziologie – etwa des Schweizers Volker Bornschier - von den positiven Auswirkungen des 
MNC Hauptsitz-Status gemildert. So wird die Beziehung der gegenseitigen Konzern-
Durchdringung, wie etwa in Belgien und den Niederlanden, so das Argument, nicht so negativ 
für die soziale Entwicklung sein, weil beide Länder einen wichtigen Standort der 
multinationalen Konzerne bilden, sie selbst stark im Ausland investieren, und Gewinne 
repatriieren und die sehr profitablen Kommando-, Kontroll-, Kommunikations- und 
Intelligenz-Funktionen zu Hause behalten. Im Verhältnis von Belgien zu seiner ehemaligen 
Kolonie Kongo oder der Niederlande zu Surinam wird solch ein Korrektiv fehlen; ebenso im 
Falle der Beziehungen solcher Staaten wie Österreich zu Kroatien. Nicht kroatische Banken 
sind an jeder Ecke in Österreich zu finden, sondern österreichische Banken in Kroatien. 
Tatsächlich rechtfertigen die positiven, beobachtbaren Effekte des MNC-Hauptsitz-Status auf 
die Pro-Kopf-Universitäten von Weltrang und die Rechtsstaatlichkeit eine solche 
Argumentation, aber das Wirtschaftswachstum im Zeitraum 1990-2005 war signifikant und 
negativ beeinflusst durch den MNC-Hauptsitz-Status, was darauf hindeutet, dass der lange 
wirtschaftliche Zyklus zwischen dem Ende des Kommunismus 1989 und der aktuellen 
Weltwirtschaftskrise 2008/2009 offensichtlich leider schon Wachstumseffekte der 
Auslagerung der Produktion aus den Kernländern in Regionen wie die Ostmitteleuropas (EU) 
oder Mexikos und der Karibik (USA) induzierte und dass diese Effekte stärker als die 
genannten positiven Effekte der Rentabilität der Kommando-, Kontroll-, Kommunikations-
und Intelligenz-Funktionen waren. Dieser Effekt zu Lasten der Europäer verstärkt sich heute, 
nach dem Ende der Krise, noch weiter. 
 
MNC Penetration hatte eine positive und wichtige Auswirkungen auf das 
Wirtschaftswachstum, 1990-2005, was darauf hindeutet, dass das Wirtschaftswachstum 
aufgrund der genannten, Wachstum induzierenden Auswirkungen der Auslagerung der 
Produktion aus den Kernländern in die ehemaligen Peripherien und Semiperipherien zunächst 
sehr stark war. Allerdings steigert die MNC Penetration ceteris paribus die 
Einkommenspolarisierung und sogar – ceteris paribus – die Kindersterblichkeit, und blockiert 
ceteris paribus Demokratie, die Umweltpolitik (EPI-Index) und die Rechtsstaatlichkeit. Die 
kritische quantitative Soziologie sollte hier also somit Recht behalten, und 
GlobalisierungskritikerInnen können, sollen und dürfen also verkünden, dass eine 
monopolistische Kontrolle des transnationalen Kapitals über die Gastländer letztlich – wie 
schon die Dependenztheorien aus Lateinamerika in den 70-er Jahren befürchteten – die 
Entwicklung in den Gastländern deformieren. 
 
Das Wachstum der MNC Penetration im Zeitverlauf hatte einen signifikant negativen 
Effekt auf den Rechtsstaat, und ebenso auf das Wirtschaftswachstum. Ein guter und plausibler 
Grund dafür ist der Prozess der "schöpferischen Zerstörung" in den weniger begünstigten 
Regionen der Weltwirtschaft, teilweise auch in den Regionen Ostmitteleuropas, die nun zur 
"zweiten Liga" der abhängigen Entwicklung (Rumänien, Bulgarien) wurden; nach der 
erfolgreichen abhängigen Industrialisierung in Polen, der Tschechischen Republik, und West-
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Ungarns, wo das Eindringen der Konzerne unmittelbar nach der Transformation begann, und 
diese Regionen bereits stark in die Kreisläufe des globalen Kapitalismus integrierte.  
 
Was sind nun die Folgen der so heiß umstrittenen Migration für unsere 30 untersuchten 
Messgrößen?  
 
Erhaltene Worker Remittances in einem Land in % des BIP, i.e. der Status eines Migrations-
Entsender-Staates, haben einen signifikant positiven Effekt auf den Happy Planet Index, die 
Lebenserwartung (Jahre) und sie tragen auch dazu bei, die politische Kluft zwischen den 
Geschlechtern zu reduzieren, sie dienen der Zufriedenheit mit dem Leben (0-10) und ziehen 
eine positive Bilanz bei den Happy Life Years nach sich. Wir können definitiv davon 
ausgehen, dass die Ausfuhr von Arbeitskräften in der Weltwirtschaft positive Auswirkungen 
auf die Lebensqualität (Happy Planet Index, Lebenserwartung, Lebenszufriedenheit, Happy 
Life Years) und die Gender-Beziehungen (politische Kluft zwischen den Geschlechtern; Kluft 
zwischen den Geschlechtern insgesamt) hat. Also alles Friede, Freude, Eierkuchen? Wir 
können davon ausgehen, dass der Import von Arbeitskräften in der Weltwirtschaft verkehrt 
spiegelbildlich - ceteris paribus – und 1:1 nachteilige Auswirkungen auf die 
Lebensqualität (Happy Planet Index, Lebenserwartung, Lebenszufriedenheit, Happy 
Life Years) und Gender-Beziehungen (Schließung der politischen Kluft zwischen den 
Geschlechtern, Schließung der Kluft zwischen den Geschlechtern insgesamt) hat. Das 
resultiert bei den Entsender-Staaten durch die Arbeitsmarkt-Knappheit, die durch 
Abwanderung entsteht, mit deutlichen Verbesserungen der Stellung der Frauen in typischen, 
GastarbeiterInnen ausführenden Volkswirtschaften. Darüber hinaus sind ArbeitnehmerInnen-
Überweisungen als ein wichtiges Instrument der Vermögensübertragung von den reichen zu 
den ärmeren Ländern der Welt zu betrachten. In den Migrations-Empfänger-Staaten 
gehört jedenfalls die Gender-Gerechtigkeit zu den absoluten Verlierern des Prozesses, 
und kein Wunder, wenn immer mehr Repräsentantinnen des klassischen Feminismus sich 
mit der Migration – insbesondere auch aus der Welt des Islam – schwer tun. Frau Alice 
Schwarzer wird nicht die letzte Feministin gewesen sein, die sich dermaßen äußert, und 
radikaler Feminismus und Rechtspopulismus wird die ‚Sensationsehe‘ der zweiten 
Dekade des 3. Jahrtausends unserer dominanten Zeitrechnung sein. 
 
Der neo-liberale Konsens einer großen und ständig wachsenden Tradition der Forschung 
würde dazu neigen, die Auswirkungen internationaler Migration auf die Empfängerländer 
sehr positiv zu sehen, unbeachtet des politischen Lärms von migra-phobischen PolitikerInnen 
aller Schattierungen im reichen Westen. Allerdings können nicht alle optimistischen 
Prognosen dieser liberalen Denkschule empirisch oder zumindest im Verhältnis 1:1 erhalten 
bleiben. Der Anteil der Bevölkerung mit dem, was man heute gerne einen 
"Migrationshintergrund" nennt, hat - ceteris paribus – einen unleugbaren negativen 
Effekt auf einige wichtige Indikatoren für die Umwelt und die Gerechtigkeit zwischen 
den Geschlechtern. Also das, was wir oben sagten, ist nicht Stoff freier Erfindungen. 
Einwanderung, und damit enormer Verkehr zwischen den Staaten (geographisch zertrennte 
Familienbeziehungen bleiben Dank Auto, Eisenbahn und Flugzeug noch irgendwie aufrecht), 
erhöht ohne Frage den CO2-Ausstoß einer bestimmten Gesellschaft, und es erhöht sich 
auch das Verhältnis von Kohlenstoff-Emissionen pro BIP. Hinzu kommt, dass die 
Zuwanderung heute leider stets eine blanke materialistische, und keine 
postmaterialistische Werthaltung exportiert, die Wachstum vor Umwelt sieht und in den 
Staaten des Südens und Ostens im Weltsystem stärker verankert ist als im Westen, wo bereits 
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Einschnitte beim Wachstum zu Gunsten der Umwelt hingenommen werden, ja mehr noch, wo 
die Forderung nach smart growth bereits Teil der Logik des Systems geworden ist. 
 
Ceteris paribus bestätigen allerdings einige wichtige unserer Resultate den neo-liberalen 
Konsens der offenen Migrationspolitik, der sich insbesondere aus den Arbeiten des Harvard-
Ökonomen Jeffrey Williamson und aus dem UNDP Human Development Report 2009
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ableiten lassen. Ein großer Teil der Menschen mit Migrationshintergrund pro 
Gesamtbevölkerung scheint mit einer Schwächung der Rolle der traditionellen, lokalen, 
heimischen Eliten zusammen zu fallen, und die Einkommensungleichheit wird durch die 
Migration paradoxerweise sogar tendenziell niedriger, wenn der Anteil der Bevölkerung 
mit Migrationshintergrund in einem bestimmten Land höher ist.  
 
In der vergleichenden Sozialwissenschaft müssen Befunde auf Basis von Bestandsdaten nicht 
zwangsläufig und immer mit den Mustern von Flow-Daten in der empirischen Analyse 
zusammenfallen. Internationale Wanderungssaldo-Raten, 2005-2010, die typisch 
Migrationsströmungen messen, sind signifikant und positiv mit aktuellen wirtschaftlichen 
wirtschaftlichen Wachstumsraten kausal verbunden, und auch mit der Schließung der 
politischen Kluft zwischen den Geschlechtern. Sicher wären mehr detaillierte Recherchen 
nötig, um festzustellen, ob diese Ergebnisse teilweise durch unterschiedliche Kohorten und 
die Verlagerung von Migrationsprozessen weg von den alten Migrationsentsenderstaaten 
mit noch sehr patriarchalischen Familienmustern wie Mexiko, Serbien und der Türkei 
zu neueren Entsenderstaaten mit weniger patriarchalischen Strukturen erklärt werden.  
 
Auch können die ceteris paribus Effekte der Mitgliedschaft eines Staates in der 
Islamischen Konferenz und der muslimische Bevölkerungsanteil nicht auf eine simple, 
islamophobe Argumentation reduziert werden. Muslimische Gesellschaften, seit Jahrzehnten 
staatlich in der Organization of Islamic Conference organisiert
34
, neigen zwar zu einer 
deutlich höheren Zahl der Immatrikulierten pro Bevölkerung als andere vergleichbare 
Gesellschaften im Weltsystem, und darüber hinaus gibt es weitere, recht positive 
Auswirkungen, etwa der muslimischen Wohlfahrtstraditionen auf die Reduzierung des 
Quintilverhältnisses in der Einkommensungleichheit, i.e. der Unterschied zwischen reichsten 
und ärmsten 20%. Mit in dieses Bild, das mit gängigen Zerrbildern des Islams einfach nicht 
konform ist, zählt u.a. die ja wirklich erstaunliche Tatsache, dass Türkinnen bzw. Frauen aus 
türkischem Milieu heute die höchste Lebenserwartung in Österreich genießen, trotz der relativ 
hohen Armutsquoten dieser Bevölkerungsgruppe
35
. Ob dies etwa an der Achtung und am 
Respekt der türkisch geprägten Gesellschaft an älteren Menschen liegt, oder an ihren relativ 
geringen Erwerbsquoten im Leben vor dem 60. Lebensjahr oder an der vergleichsweise 
gesunden mediterranen Ernährungsweise und am geringen Alkoholkonsum eines islamischen 
Milieus, oder an der relativ hohen sozialen Kohäsion der türkischen Familie, an der relativ 
starken wertmäßigen Verankerung in einem religiösen Bezugssystem oder an all diesen 
Phänomenen gleichzeitig, sollten erst weitere Untersuchungen zeigen. 
 
Nicht nur Wohlfahrtswesen und Hochschulbildung lassen einige positive 
Entwicklungsimpulse des Islam in der Weltgesellschaft und natürlich auch für Österreich und 
die erweiterte EU-27 erahnen, auch der Krisen-Performance-Faktor in der aktuellen globale 
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Rezession und auch der Human Development Index werden sehr gut und positiv durch die 
OIC-Mitgliedschaft beeinflusst. Das alles zeigt, dass es eine aktive muslimische 
Zivilgesellschaft gibt, und dass der real existierende Islam eine ‚Caritas‘ kennt, die ein 
beträchtliches positives Potential für die Weltgesellschaft besitzt. 
 
Die eigentliche Achillesferse der "real existierenden" muslimischen Gesellschaften hingegen 
sind die schlechten, ceteris paribus geltenden Leistungen entlang der folgenden Indikatoren:  
 
 bürgerliche und politische Freiheiten  
 Schließen der wirtschaftlichen, politischen und der allgemeinen Kluft zwischen den 
Geschlechtern  
 Demokratie  
 Gender Empowerment Index  
 Globale Toleranz  
 Senkung der Arbeitslosenquote  
 
Nach dem der politischen Linken in Europa ja heute so am Herzen liegenden Kalecki/Steindl 
Paradigma
36
 sind global folgenden Motoren der Entwicklung zu erwarten:  
 
 Vollbeschäftigung als wichtigstes politisches Anliegen  
 Nachfrage als Wachstumsmotor  
 Höhere effektive Nachfrage, um das Beschäftigungsniveau anzuheben  
 Technologie-und Bildungspolitik  
 Niedrige Ersparnisse der Haushalte  
 Stabile oder steigende Lohnquote  
 Antizyklische Politik (Zyklus und Trend haben die gleichen Determinanten)  
 Der öffentliche Sektor fördert das Wachstum (durch die effektive Nachfrage)  
 Steuer-Koordination  
 Internationale Zusammenarbeit  
 
Für den Anteil der öffentlichen Bildungsausgaben pro BIP sind die Ergebnisse dafür 
ceteris paribus aber leider sehr schlecht, und suggerieren, doch einige, aber nicht alle der 
grundlegenden Annahmen der aktuellen neoliberalen Politikachse
37
 EU-Kommission in 
Brüssel/OECD-Paris/IMF/Weltbank in Washington im Bereich der Bildungspolitik zu 
bestätigen. Privatisierung und Deregulierung, und die Neustrukturierung des öffentlichen 
Sektors in der Bildungspolitik scheinen das Gebot der Stunde zu sein
38
, weil die öffentlichen 
Ausgaben eine der wichtigsten Triebfedern einer unbefriedigenden Beschäftigungslage sind, 
das Wirtschaftswachstum blockieren, und drei harte Grundbedürfnis-Indikatoren negativ 
beeinflussen, wahrscheinlich aufgrund der realen Verdrängungseffekte zu anderen 
Staatsausgaben-Komponenten: die weibliche Überlebenswahrscheinlichkeitsrate, die 
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 Zum Überblick jetzt Tausch A. 2010. ‘Paul Boccara's analysis of global capitalism. the return of the Bourbons, 
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2010. 105-147. Available from Internet: http://www.eumed.net/entelequia/en.art.php?a=12a06.  
37
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27 
 
Lebenserwartung und den Human Development Index. Die einzigen beiden positiven Effekte 
der öffentlichen Bildungsausgaben sind auf die Pro-Kopf-Universitäten von Weltrang und die 
Rechtsstaatlichkeit.  
 
Das Kalecki/Steindl Paradigma ist aber gerechtfertigt, wenn wir den positiven Trade-off der 
effektiven Nachfrage auf die Entwicklung messen. Insbesondere kann gezeigt werden, dass 
die hohe Ungleichheit eine Blockade gegen die weiblichen Überlebensraten und die 
Lebenserwartung bildet. Wir treffen auch eine solche Diagnose beim empirischen Effekt der 
Ungleichheit für die Beschäftigung. Je höher die Ungleichheit, desto höher die 
Arbeitslosenquote. Dieser Effekt ist ziemlich robust und signifikant auf dem Niveau von 
0,9%, also unter 1%.  
 
Unsere empirischen Untersuchungen zeigen auch, dass - im Vergleich zu den Prognosen über 
die positiven Auswirkungen der Europäischen Union und der Europäischen Währungsunion 
auf das Wirtschaftswachstum und das Wohlbefinden - die echten, nachweisbaren ceteris-
paribus Effekte der EU auf die Entwicklung leider eher klein sind. All die Hagiographien sind 
beinahe umsonst geschrieben worden. Es gibt nur zwei bedeutende positive Auswirkungen, 
und beide betreffen eine vergleichbare Dimension der Umweltpolitik. Die Mitgliedsländer der 
Europäischen Währungsunion sind – ceteris paribus – tatsächlich gut bei der Reduzierung 
ihres ökologischen Fußabdrucks. Ebenso haben Jahre der EU-Mitgliedschaft mit der 
Vermeidung des Außenhandels des ökologischen Fußabdrucks zu tun. Der Rest wäre jedoch 
in das Reich der Mythen zu weisen. 
 
 
Die Nordwärtsmigration der globalen Intoleranz und Inakzeptanz anderer Religionen? 
 
 
Unsere empirischen, in ihren migrationspolitischen Ergebnissen recht ausgewogenen 
Überlegungen im Sinn der Vorteile UND Nachteile der Massenzuwanderung, fernab von der 
politisch naiven Befürwortung der ‚Migrationsindustrie‘ und der Ablehnung durch die 
Migrationspessimisten gleichermaßen, wollen wir nun mit einigen weiteren Schlaglichtern 
ergänzen. Mit eines der eklatantesten Probleme des internationalen Migrationsgeschehens – 
zumal in Europa - ist wohl die Tatsache, dass in vielen Herkunftsstaaten der Migration 
Blockaden gegen Denkmuster der religiösen Toleranz herrschen, die in den Umfragen des 
World Values Survey
39
 – hier in der letzten Untersuchungswelle 2004 bis 2007 – genau 
aufgelistet werden
40. Nicht etwa ‚der Islam‘ ist hier ein Problem, sondern dass 
Zusammentreffen mit Bekenntnissen mit einer regional oder national dominanten Rolle als 
Religion in einem sozio-kulturellen Milieu der Peripherie oder Semi-Peripherie. Dies gilt für 
die Orthodoxe in Zypern und Rumänien genauso wie für die Bevölkerungen der jeweiligen 
nationalen Mehrheitsreligionen in Marokko, Slowenien, Vietnam, Moldawien, Peru, der 
Türkei, Thailands, Jordaniens und Mexikos, sowie für die Mehrheitsreligion der Muslime aus 
Malaysia und auch für die geographisch konzentriert lebende Minorität der Buddhisten aus 
Indien
41
 – sie alle haben tatsächlich ein Problem mit der religiösen Toleranz, weil sie zu mehr 
als 2/3 wenig oder gar kein Vertrauen in Menschen mit einer anderen Religion haben. Rezente 
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 Vgl. die Publikation des Autors, 2009, with a foreword by Mansoor Moaddel, ‘What 1.3 billion Muslims really 
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MigrantInnen aus diesen Staaten erleben in einer religiös pluralistischen Gesellschaft wie den 
USA, Großbritannien, Frankreich oder Österreich einen echten Kulturschock, und sie müssen 
tatsächlich akzeptieren, sich heute auf einem Weltmarkt der Lebensprojekte, Konfessionen 







Tabelle 3: Vertrauen in Menschen mit anderem Religionsbekenntnis nach World Values Survey, 2004-2007 
 
  Trust: People of another religion     
Land Rel. Bekenntnis Trust 
completely 
Trust a little Not trust very 
much 
Not trust at all Total (n = ) Distrust factor (= nicht 
viel Vertrauen oder gar 
kein Vertrauen in 
Menschen mit anderer 
Konfession) 
 
Andorra Total 3.3 % 72.9 % 15.8 % 7.9 % 588 23,70% 
Argentina Total 11.7 % 52.3 % 25.2 % 10.9 % 784 36,10% 
Australia Total 7.3 % 68.8 % 21.1 % 2.7 % 840 23,80% 
Brazil Total 6.0 % 45.2 % 33.5 % 15.2 % 1299 48,70% 
Bulgaria Muslim 2.5 % 52.3 % 32.7 % 12.5 % 104 45,20% 
Bulgaria Orthodox 4.5 % 38.1 % 43.6 % 13.8 % 633 57,40% 
Bulgaria Total 4.3 % 40.1 % 41.9 % 13.6 % 744 55,50% 
Burkina Faso Total 13.6 % 41.9 % 30.2 % 14.3 % 1416 44,50% 
Canada Total 5.2 % 75.3 % 14.9 % 4.5 % 1374 19,40% 
Chile Total 4.4 % 34.4 % 43.9 % 17.3 % 704 61,20% 
China Total 3.8 % 30.6 % 43.2 % 22.4 % 183 65,60% 
Colombia Total 4.7 % 32.9 % 37.2 % 25.2 % 2278 62,40% 
Cyprus Muslim 4.9 % 38.4 % 35.2 % 21.5 % 252 56,70% 
Cyprus Orthodox 0.8 % 20.0 % 46.1 % 33.1 % 740 79,20% 
Cyprus Total 1.8 % 25.2 % 43.2 % 29.8 % 1005 73,00% 
Egypt Christian 13.6 % 53.5 % 21.2 % 11.6 % 194 32,80% 
Egypt Muslim 2.8 % 34.5 % 39.9 % 22.8 % 2851 62,70% 
Egypt Total 3.5 % 35.7 % 38.7 % 22.1 % 3045 60,80% 
Ethiopia Total 12.2 % 27.8 % 44.6 % 15.4 % 1349 60,00% 
Finland Total 12.7 % 64.4 % 18.9 % 4.1 % 842 23,00% 
France Muslim 32.0 % 52.3 % 14.3 % 1.4 % 47 15,70% 
France Roman Catholic 30.7 % 50.8 % 13.2 % 5.3 % 399 18,50% 
France Total 30.8 % 50.8 % 13.5 % 4.9 % 482 18,40% 
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GB Anglican 7.4 % 55.4 % 24.3 % 13.0 % 29 37,30% 
GB Muslim 7.5 % 75.6 % 14.6 % 2.4 % 39 17,00% 
GB Protestant 15.2 % 70.4 % 11.5 % 2.9 % 221 14,40% 
GB Roman Catholic 14.3 % 73.4 % 8.5 % 3.8 % 96 12,30% 
GB Total 12.4 % 71.2 % 12.3 % 4.0 % 447 16,30% 
Georgia Total 2.9 % 36.1 % 49.9 % 11.1 % 1269 61,00% 
Germany Evangelical 2.6 % 44.5 % 39.5 % 13.3 % 586 52,80% 
Germany Muslim - 65.9 % 27.5 % 6.5 % 24 34,00% 
Germany Roman Catholic 1.5 % 42.1 % 44.9 % 11.5 % 365 56,40% 
Germany Total 2.3 % 44.5 % 40.9 % 12.3 % 1011 53,20% 
Ghana Total 12.2 % 40.8 % 31.5 % 15.5 % 1486 47,00% 
India Buddhist 5.6 % 22.2 % 30.6 % 41.7 % 36 72,30% 
India Christian 8.5 % 37.3 % 45.8 % 8.5 % 59 54,30% 
India Hindu 12.2 % 31.4 % 33.5 % 22.9 % 1395 56,40% 
India Muslim 12.8 % 38.5 % 29.1 % 19.6 % 148 48,70% 
India Sikh 13.8 % 46.2 % 29.2 % 10.8 % 65 40,00% 
India Total 12.1 % 32.5 % 33.3 % 22.2 % 1741 55,50% 
Indonesia Muslim 1.4 % 37.1 % 51.8 % 9.7 % 1756 61,50% 
Indonesia Protestant 3.8 % 52.3 % 40.2 % 3.8 % 132 44,00% 
Indonesia Total 1.6 % 38.2 % 50.9 % 9.3 % 1897 60,20% 
Italy Total 0.5 % 37.9 % 45.1 % 16.5 % 783 61,60% 
Jordan Total 4.9 % 27.4 % 35.4 % 32.3 % 1171 67,70% 
Malaysia Buddhist 4.1 % 32.0 % 48.1 % 15.8 % 241 63,90% 
Malaysia Hindu 3.2 % 31.9 % 45.7 % 19.1 % 94 64,80% 
Malaysia Muslim 1.5 % 32.4 % 51.7 % 14.5 % 689 66,20% 
Malaysia Protestant - 54.5 % 45.5 % - 55 45,50% 
Malaysia Roman Catholic - 38.1 % 48.8 % 13.1 % 84 61,90% 
Malaysia Total 2.1 % 33.6 % 50.0 % 14.3 % 1180 64,30% 
Mali Total 23.6 % 44.7 % 24.9 % 6.8 % 1413 31,70% 
Mexico Total 4.9 % 27.6 % 32.3 % 35.3 % 1245 67,60% 
Moldova Total 1.2 % 24.9 % 44.1 % 29.8 % 984 73,90% 
Morocco Total 1.2 % 21.3 % 45.1 % 32.5 % 1152 77,60% 
New Zealand Total 25.1 % 59.4 % 10.3 % 5.2 % 271 15,50% 
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NL Total 2.9 % 48.1 % 41.9 % 7.1 % 471 49,00% 
Norway Total 16.0 % 62.8 % 16.0 % 5.1 % 681 21,10% 
Peru Total 2.5 % 24.1 % 35.9 % 37.5 % 1272 73,40% 
Poland Total 1.7 % 47.1 % 40.1 % 11.1 % 941 51,20% 
Romania Orthodox 2.0 % 25.9 % 46.9 % 25.2 % 1355 72,10% 
Romania Protestant 2.6 % 47.4 % 42.3 % 7.7 % 78 50,00% 
Romania Roman Catholic 6.3 % 40.5 % 36.5 % 16.7 % 126 53,20% 
Romania Total 2.4 % 28.2 % 45.8 % 23.6 % 1562 69,40% 
Russian 
Federation 
Muslim 6.0 % 52.5 % 31.8 % 9.7 % 77 41,50% 
Russian 
Federation 
Orthodox 2.4 % 34.4 % 40.9 % 22.3 % 982 63,20% 
Russian 
Federation 
Total 2.6 % 36.0 % 40.2 % 21.3 % 1098 61,50% 
Rwanda Total 5.4 % 62.3 % 27.2 % 5.1 % 1465 32,30% 
Serbia Muslim 12.9 % 51.6 % 32.3 % 3.2 % 31 35,50% 
Serbia Orthodox 3.9 % 39.5 % 46.4 % 10.2 % 923 56,60% 
Serbia Roman Catholic 4.7 % 74.4 % 16.3 % 4.7 % 43 21,00% 
Serbia Total 4.2 % 41.7 % 44.1 % 10.1 % 1012 54,20% 
Slovenia Total 3.3 % 20.5 % 52.1 % 24.1 % 660 76,20% 
South Africa Total 16.5 % 49.9 % 26.2 % 7.4 % 2392 33,60% 
South Korea Total 4.6 % 42.0 % 43.7 % 9.8 % 848 53,50% 
Spain Total 7.4 % 36.6 % 37.3 % 18.7 % 808 56,00% 
Sweden Total 15.9 % 74.2 % 7.7 % 2.1 % 713 9,80% 
Switzerland Protestant 4.0 % 66.9 % 24.0 % 5.1 % 443 29,10% 
Switzerland Roman Catholic 5.0 % 64.1 % 27.1 % 3.8 % 429 30,90% 
Switzerland Total 5.1 % 65.0 % 25.3 % 4.6 % 941 29,90% 
Taiwan Total 2.1 % 45.9 % 44.6 % 7.4 % 857 52,00% 
Thailand Total 5.0 % 23.8 % 53.5 % 17.7 % 1524 71,20% 
Trinidad and 
Tobago 
Total 6.4 % 57.5 % 27.2 % 8.8 % 901 36,00% 
Turkey Total 2.2 % 25.8 % 42.1 % 29.8 % 1249 71,90% 
Ukraine Orthodox 5.5 % 34.3 % 42.2 % 18.0 % 476 60,20% 
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Ukraine Roman Catholic 16.4 % 38.4 % 34.2 % 10.9 % 53 45,10% 
Ukraine Total 6.7 % 35.0 % 41.1 % 17.3 % 541 58,40% 
Uruguay Total 12.1 % 49.0 % 23.1 % 15.8 % 437 38,90% 
USA Protestant 6.1 % 75.7 % 16.5 % 1.7 % 387 18,20% 
USA Roman Catholic 7.3 % 78.5 % 11.1 % 3.2 % 249 14,30% 
USA Total 7.2 % 76.1 % 13.9 % 2.8 % 868 16,70% 
Vietnam Total 0.7 % 24.5 % 59.3 % 15.4 % 1084 74,70% 
World Total 6.8 % 41.1 % 36.0 % 16.2 % 56656 52,20% 
Zambia Total 9.1 % 30.9 % 38.0 % 22.0 % 1349 60,00% 
 







Wechselseitiges Vertrauen ist soziales Kapital. Diese Daten bedeuten ein ungeheures 
Defizit an sozialem Kapital
42
. Wie kann langfristig eine Marktwirtschaft gut funktionieren, 
wenn das soziale Kapital zwischen den religiös heterogen ausgeprägten 
MarktteilnehmerInnen so schlecht ausgeprägt ist? 
 
 
Die gescheiterte Migration in Europas Metropolen 
 
 
Dass heute in Österreich mit der Migration vieles, um nicht zu sagen, fast alles, aus dem 
Ruder läuft, freilich aus anderen Gründen, als der Rechtspopulismus suggeriert, zeigen uns 
auch rezente Umfrageergebnisse von Eurobarometer. Die Europäische Kommission 
veröffentlicht unlängst ja die Ergebnisse einer Flash-Eurobarometer-Umfrage
43
, mit der die 
Ansichten der Bürgerinnen und Bürger zur Lebensqualität in 75 großen europäischen Städten 
ermittelt wurden. Also nicht jene letztlich langweiligen, auf Befragungen von wirtschaftlichen 
Eliten und Diplomaten und sonstiger ‚Expatriots‘ basierenden Lebensqualitäts-Indices der 
Städte
44
, sondern das was die Bevölkerungen tatsächlich von der Lebensqualität in den 
Städten denken. Die Befragung fand zwischen Oktober und November 2009 in 75 Städten in 
der gesamten Europäischen Union sowie in Kroatien und in der Türkei statt. Alle Hauptstädte 
wurden erfasst. In jeder Stadt wurden 500 zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger 
befragt. 2 österreichische Metropolen – Wien und Graz, lagen dabei im Rennen. Zunächst hat 
der Autor dieses Artikels mit 21 klar einsichtigen Kriterien aus allen Lebensbereichen eine 
Kurzliste der 116 Eurobarometer-Fragen erarbeitet. Das EXCEL-Statistik-Programm
45
 hat 
für jedes einzelne der 21 Kriterien eine maschinelle Abzählung durchgeführt. Bei der 
Leichtigkeit einen Job zu finden, rangiert Wien – entgegen den ausgezeichneten Rängen bei 
Kultur, Gesundheit und öffentlichem Verkehr – nur auf Rang 16, Graz gar nur auf Rang 39 in 
Europa. Bei der Frage nach der sparsamen Nutzung der Ressourcen liegt Wien nur auf Rang 
27, Graz gar nur auf 41. Bei der Armut rangiert Wien nur auf Rang 31, Graz schneidet da 
besser ab und liegt auf Rang 17 der untersuchten europäischen Metropolen. Bei der Frage der 
Effizienz der Verwaltung belegt Wien gar nur Rang 70, und Graz 55, und bei der Frage nach 
der Integration der AusländerInnen liegt Wien überhaupt nur auf Rang 73 von 75 zu 
vergebenden Plätzen – Graz liegt hier ebenso sehr schlecht auf Rang 64. Mit anderen Worten 
– unsere Integration in den Metropolen – vielleicht gar nicht in den kleinen und mittleren 
Gemeinden - funktioniert einfach nicht, es gibt da wahrlich ein Problem. 
 
Versucht man/frau aus den 21 Kriterien ein Gesamt-Ranking zu bilden, steht der 
Beobachter/die Beobachterin vor dem allseits bekannten statistischen Problem, dass eine 
Addition der Ränge allein (von der Sozialwissenschaft und der Sozialpolitik in Europa, 
insbesondere im EU-Lissabon-Prozess-Kontext ‚beauty contest‘ genannt46) zu schweren 
statistischen Verzerrungen führt, die in der Disziplin gerne entweder mit einer vom 
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Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen entwickelten Verfahren (vorherige 
Skalierung aller Variablen auf eine Skala von 0-1) gelöst werden, oder durch eine Skalierung 
mit Verfahren der höheren, multivariaten Statistik, die es erlauben, die Dimensionen einer 
Untersuchung auf mehrere oder wenn gewünscht auch eine einzige Dimension zu 
reduzieren
47
. Das hier gewählte Verfahren der Faktorenanalyse nach dem SPSS XV – SPSS 
XVIII Programmpaket für Sozialwissenschaften
48
 hat den Vorteil, dass redundantere 
Messgrößen mit einem geringen statistischen Erklärungsbeitrag zum ‚Gesamtbild‘ weniger 
stark in die Skala eingehen als die statistisch mit den übrigen Messgrößen stark 
zusammenhängenden Indikatoren. Bei dem Contest geht München als klarer Sieger hervor, 
Wien liegt auf Gesamt-Rang 10, und Graz auf Rang 21, während Athen, Bukarest und Napoli 
die Schlusslichter bilden.  
 
Weitet man/frau die Kriterien auf alle 116 untersuchten items aus, und wendet man wiederum 
eine Faktorenanalyse (Standardeinstellungen nach dem SPSS, diesmal 4 Faktoren, keine 
Rotation der Faktoren) an, und berechnet man/frau standardgemäß die Bewertungsskala für 
die Schlussbetrachtung nach den statistischen Gewichten dieser 4 einzelnen gewonnen, den 
Daten zu Grunde liegenden Dimensionen (modern green oriented city; young city; city has a 
central economic and cultural role; no precarious employment situation) ist wiederum 
evident, dass Wien und Graz nur im oberen Mittelfeld der europäischen Städte liegen (Wien 
Gesamt-Rang 21, Graz Gesamt-Rang 27), und dass die Eurobarometer-Ergebnisse im 
europäischen Vergleich auch aufzeigen, wo und wie bestehende Defizite im Bereich der 
Effizienz der Verwaltung und der Integrationspolitik – hier insbesondere in Skandinavien – 
gelöst werden konnten. 
 
Für die statistisch interessierten LeserInnen wurden auch multivariate Berechnungen über die 
möglichen Driver der Integration in den Metropolen Europas durchgeführt. Die 
Berechnungen zeigen insbesondere die offensichtliche strategische Rolle einer hohen 
Bildung, effizienten Verwaltung, guten Wohnungspolitik, und ausreichend guter 
Erholungsräume und öffentlicher Plätze für das Gelingen der Integration. Fast 3/5 der 
Integration wird durch unser statistisches Modell erklärt, während es offensichtlich leider 
auch einen negativen Trade-off der Integrationspolitik bis hin zu einem möglichen crowding 
out-Phänomen mit der Gesundheitspolitik zu geben scheint. Dies würde implizieren, dass 
es leider in Zeiten wachsender budget-constraints es einen fundamentalen 
Interessenswiderspruch der Hauptklientel der Gesundheitspolitik (ältere Menschen, 
Inländer) und der Integrationspolitik (jüngere Menschen mit Migrationshintergrund) zu geben 
scheint. 
 
Von einer ‚Ph.D-Migration‘ wie etwa nach Nordamerika kann im Falle Österreichs heute im 
Großen und Ganzen einfach noch immer nicht die Rede sein. Bei Bildung, Erwerbsquoten, 
Vermeidung der Arbeitslosigkeit, Einkommen, und Überwindung der Armut ergibt sich 
immer wieder das gleiche, konstante Bild – die Bevölkerung mit Migrationshintergrund von 
außerhalb der EU-15 und des EWR/EFTA bildet in Österreich die untere Skala der 
Gesellschaft, und z.B. PflichtschulabsolventInnen mit türkischem Background leiden unter 
einer Arbeitslosenquote von über 20%, und bei den ‚sonstigen Staaten‘ (incl. Rumänien, 
Bulgarien, ehemalige UdSSR) sogar von über 30%. Die Armutsgefährungsquoten dieser 
Bevölkerungsgruppen betragen heute über 40%; i.e. weit höher als der nationale Durchschnitt 
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in jedem Mitgliedsland der EU seit dem Jahr 2000
49
. Während in Österreich insgesamt 17% 
der Bevölkerung nur 8 Jahre Pflichtschule absolviert haben, sind es bei EinwanderInnen aus 
dem ehemaligen Jugoslawien ohne das EU-Mitglied Slowenien 39%, und bei den Menschen 
mit türkischem Migrationshintergrund 68%. Andererseits haben 29% der EU/EWR/EFTA-
ZuwanderInnen einen Universitätsabschluss, bei der Bevölkerung in Gesamtösterreich liegt 
dieser Anteil bei nur 14%, aber bei den EinwanderInnen aus dem ehemaligen Jugoslawien 
(wieder ohne Slowenien) bei nur 5% und bei den Menschen mit türkischem 
Migrationshintergrund bei nur 4%. Dem entsprechend sind die übrigen wichtigen 
Kernindikatoren der sozialen Lage ungleich verteilt. Die Erwerbsquoten des türkisch 
geprägten Milieus liegen selbst im Lebensalter 35-44 bei nur knapp über 60% - im Gegensatz 
etwa zu den Inländern ohne Migrationshintergrund, deren ‚Hacklerquote‘ im besten 
Erwerbsalter bei 90% liegt. Die Arbeitslosenraten des türkischen Milieus sind mit 14% 
doppelt so hoch wie die der InländerInnen ohne Migrationshintergrund. Das türkische Milieu 
mit Pflichtschulabschluss ist mit einer Arbeitslosenquote von sogar 21% konfrontiert. Die 
Armutsgefährdungsquote nach Eurostat (arm ist, wer 60% oder weniger des mittleren, nach 
der Haushaltsgröße gewichteten Nettoeinkommens der Gesellschaft nach allen Sozialtransfers 
erhält) liegt im türkischen Milieu in Österreich bei 45%; bei den InländerInnen ohne 
Migrationshintergrund ist sie nur 7%, bei den in Österreich residierenden EU/EFTA/EWR-
BürgerInnen und bei den Menschen aus dem Milieu ex-Jugoslawiens (wieder ohne 
Slowenien) jeweils 17%, und bei den Menschen mit sonstigem Migrationshintergrund 42%. 
Allerdings sind diese Zahlen mit dem Problem behaftet, dass die Stichprobe der Statistik 





Die österreichische Gesellschaft driftet auseinander 
 
 
Mit einer der Gründe für dieses wachsende Auseinanderdriften der österreichischen 
Gesellschaft ist die immer mehr ethnisch und sozio-religiös definierte Arbeitslosigkeit. Die 
foreign born population leidet unter einer AL-Rate von 10%, während die im Inland geborene 
Bevölkerung unter 4% liegt. In der Krise stieg vor allem die Arbeitslosigkeit der Bevölkerung 
mit Migrationshintergrund
51
. Nur 47% des türkischen Milieus sind mit der österreichischen 
Gesellschaft zufrieden; damit liegt dieser Prozentsatz weit höher als bei allen anderen 
gesellschaftlichen Gruppen, und zeigt, wie sehr es eine ‚Extraklasse‘ der Unzufriedenheit mit 
der österreichischen Gesellschaft im türkischen Milieu gibt
52
. Bei der Frage nach der 
Zugehörigkeit zur Nation fühlen sich nur 30.7% des türkischen Milieus eher Österreich 
zueghörig, und 57.3% behaupten – angesichts der ökonomischen Daten keine Verwunderung 
– dass sich ihre materielle Situation in den letzten 5 Jahren verschlechtert habe. Die 
Signifikanz der Pfade der gelungenen und misslungenen Integration ist gewaltig, denn die 
Daten für Personen mit Migrationshintergrund aus dem ehemaligen Jugoslawien, Polen und 
Rumänien belegen eine weitgehende Identifikation in diesen Milieus mit Österreich und auch 
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Eine weitere Auswertung der Gefahrenzonen aktueller Migrationspolitik basiert auf einer 
Sonderauswertung der Daten von Statistik Austria über das Heiratsverhalten in Österreich.  
 
Kein Indikator zeigt krasser die gelungene oder die gescheiterte Integration, die bestehende 
oder die wachsende Isolation an als der %-Satz der Frauen, die einen Angehörigen der 
gleichen Religion heiraten. Bei der muslimischen Glaubensgemeinschaft in Österreich haben 
gegenüber 2003 die Heiraten nur mit Angehörigen der eigenen Religionsgemeinschaft 
oder Personen ohne religiöses Bekenntnis zeitlich weiter zugenommen und betragen – 
bei vergleichbarer numerischer Größe der Gemeinde mit dem österreichischen 
Protestantismus – 90.4%, während bei den ProtestantInnen dieser Prozentsatz 17.59% 
ausmacht. Für die katholische Mehrheitsbevölkerung liegt der errechnete Anteil von 
Ehepartnern mit anderer oder keiner Konfession bei konstanten mehr als 1/3; wobei hier auch 
zu sagen ist, dass die statistische Chance, dass eine Katholikin einen katholischen Partner 







Tabelle 4: Heiraten nach dem Religionsbekenntnis der Braut, 2003-2008 in Österreich nach Statistik Austria 
 
Bei vergleichbarer Größe wie die evangelische Religionsgemeinschaft schottet sich die muslimische Community in Österreich auf dem 
Heiratsmarkt zunehmend ab 
 
 
Absolutzahlen Katholikinnen Evangelische Jüdinnen Muslima 
Heiraten insgesamt, 2003 37195 1624 39 1845 
Heiraten insgesamt, 2008 35223 1660 24 1878 
Heiraten mit dem Partner der 
gleichen Religion, insgesamt, 
2003 23106 255 21 1542 
Heiraten mit dem Partner der 
gleichen Religion, insgesamt, 
2008 22119 292 11 1691 
Prozentzahlen 
    Heiraten insgesamt, 2003 in % 100,00 100,00 100,00 100,00 
Heiraten insgesamt, 2008 in % 100,00 100,00 100,00 100,00 
Heiraten mit dem Partner der 
gleichen Religion, in %, 2003 62,12 15,70 53,85 83,58 
Heiraten mit dem Partner der 
gleichen Religion, in %, 2008 62,80 17,59 45,83 90,04 
 








Die Domänen der Kriminalität in Österreich 
 
 
Die analytische Statistik des Innenministeriums/Integrationsfonds hat nunmehr gemeinsam 
mit Statistik Austria die Kriminalitätsbelastung nach Alter und Staatsangehörigkeit zu 
erheben begonnen. Unter Kriminalitätsbelastung versteht man die Zahl der Verurteilten 
bezogen auf die Bevölkerung gleichen Alters und gleicher Staatsangehörigkeit. Fraglos ist die 
Gruppe der 18-21-jährigen in allen Milieus die gefährdetste. Bei ÖsterreicherInnen beträgt sie 
dort nicht einmal 1.5%, unter TürkInnen bereits über 2%, für die BürgerInnen des ehemaligen 
Jugoslawiens ohne Slowenien ca. 3%, für die BürgerInnen der neuen EU-Mitgliedsstaaten 
über 5% und für die sonstigen Staaten, u.a. die ehemalige UdSSR, aber auch die gesamte 
übrige Welt – 6%. 
 
 
Abbildung 4: Kriminalitätsbelastung, 2009 nach Alter und Staatsangehörigkeit nach 








Vergleicht man nun diese Tendenzen mit analytischen einschlägigen Materialien der OECD, 
muss man leider zum Schluss gelangen, dass die real existierende Benachteiligung von 
Menschen im Lebensalter 20-29, die weder in Beschäftigung sind, noch über einen 
Berufsabschluss verfügen, und auch nicht in Ausbildung stehen, in Österreich für junge 
Männer aus der 2. Generation der MigrantInnen über 10% und für junge Frauen dieses 
39 
 
Milieus über 14% beträgt. In unserer modernen Gesellschaft sind diese beklagenswerten 
Menschen eine absolute Null.  
 
Das zornige Lied des afro-amerikanischen US-amerikanischen Soul-Sängers Otis Redding, 
das dieser am 7. 12. 1967 – nur drei Tage vor seinem tödlichen Flugzeugabsturz in Madison, 
Wisconsin aufnahm, zeigt wohl besser als alle soziologischen Analysen, was es heißt, nicht 
ausgebildet zu werden, nicht zu arbeiten, und keinen Berufsabschluss zu haben: 
 
 
Sittin' in the mornin' sun 
I'll be sittin' when the evenin' come 
Watching the ships roll in 
And then I watch 'em roll away again, yeah 
 
I'm sittin' on the dock of the bay 
Watching the tide roll away 
Ooo, I'm just sittin' on the dock of the bay 
Wastin' time 
 
I left my home in Georgia 
Headed for the 'Frisco bay 
'Cause I've had nothing to live for 
And look like nothin's gonna come my way 
 
So I'm just gonna sit on the dock of the bay 
Watching the tide roll away 
Ooo, I'm sittin' on the dock of the bay 
Wastin' time 
 
Look like nothing's gonna change 
Everything still remains the same 
I can't do what ten people tell me to do 
So I guess I'll remain the same, yes 
 
Sittin' here resting my bones 
And this loneliness won't leave me alone 
It's two thousand miles I roamed 
Just to make this dock my home 
 
Now, I'm just gonna sit at the dock of the bay 
Watching the tide roll away 







Die Daten der OECD erlauben auch, zu schätzen, wie tief der Graben zwischen den 
Prozentsätzen der Bevölkerung ohne Berufsabschluss, Beschäftigung oder Ausbildung bei 
den 20-29-jährigen Menschen aus dem Migrationsmilieu und aus den ‚Einheimischen‘ ist. 
Nur knapp 2% der einheimischen österreichischen Männer dieses Alters entsprechen dieser 
Kategorie, während bei Männern aus dem Migrationsmilieu dieser Anteil über 10% liegt
54
. 




Eine Sonderanalyse der veröffentlichten Daten der Statistik Austria zeigt, wie sehr unser 
Gesellschaftssystem am Rand bereits Kategorien einer harten Globalisierung und 
Marginalisierung das Segment der Bevölkerung mit einem Migrationshintergrund aus den 
ärmeren Staaten des europäischen Südostens kennzeichnen. Darüber hinaus bilden sich leider 
offensichtlich auch immer mehr geographisch-soziale Domänen der Kriminalität heraus, die 
aus den relevanten Statistiken des BMJ unschwer zu berechnen sind. Sie aus Gründen der 
‚political correctness‘ zu verschweigen, wäre ein schwerer Fehler und auch moralisch völlig 
unvertretbar, denn es ist die Aufgabe der Gesellschaftswissenschaft, eine komplette Diagnose 
über den realen Zustand einer Gesellschaft zu liefern.  
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Wir weisen in unserer Analyse jene Kriminalitätszonen aus, in denen die Angehörigen der 
einzelnen betrachteten Gruppen einen mindestens doppelt so hohen Anteil an den 
abgeurteilten TäterInnen haben, als ihr ursprünglicher Bevölkerungsanteil ausmacht. 
 
Mit nur 1.56% aller BewohnerInnen Österreichs stellen die Deutschen bei den abgeurteilten 
Schwarzunternehmerinnen (Vorenthaltung von Dienstnehmerbeiträgen in die SV) immerhin 
4,83% aller durch ordentliche österreichische Gerichte abgeurteilten StraftäterInnen. Bei den 
BetrügerInnen liegt der Anteil der Deutschen 4,25%, und bei den Vergewaltigungen 3,54%. 
Es gibt also leider schon so etwas wie eine deutsche ‚run-away-criminality‘ in unserem Land. 
 
Die Staatsangehörigen des ehemaligen Jugoslawien (ohne das EU-Mitglied Slowenien, 
aber incl. Kosovo) stellen nur 3,56% unserer Gesamtbevölkerung. Bei der Fälschung 
besonders geschützter Urkunden stellen diese 3.56% der Bevölkerung aber sage und schreibe 
15,07% aller in Österreich abgeurteilten StraftäterInnen, bei Raub 12,25%, bei Diebstahl 
9,60%, bei SchwarzunternehmerInnen (Vorenthaltung von Dienstnehmerbeiträgen in die SV) 
9,09%, bei strafbare Handlungen gegen fremdes Vermögen 8,96%, bei Betrug 8,76%, 
Raufhandel 8,22%, bei Vergehen gegen das Suchtmittelgesetz 8,15%, und bei 
Körperverletzung 7,37% aller durch ordentliche österreichische Gerichte abgeurteilten 
StraftäterInnen.  
 
Die Bevölkerung mit Staatsangehörigkeit der TRK beträgt nur 1.33% der 
Gesamtbevölkerung Österreichs. Bei den abgeurteilten Vergewaltigern beträgt ihr Anteil aber 
7,96%; bei den Vergehen gegen das Fremdenpolizeigesetz 2005 ganze 7,39%, bei den 
SchwarzunternehmerInnen 6,53%, beim Raufhandel 6,25%, bei Mord 5,41%, bei 
Körperverletzung 4,95%, bei Raub 4,93%, bei den strafbare Handlungen gegen Leib und 
Leben insgesamt 3,89%, bei den strafbare Handlungen insgesamt 3,24%, bei Betrug, 
insgesamt 3,21% und bei Widerstand gegen die Staatsgewalt 2,82% sowie bei 
Sachbeschädigung 2,81%. 
 
Sonstige Staatsangehörige – incl. Rumänien und Bulgarien, sowie die ehemalige UdSRR, 
incl. Tschetschenien – waren nur 3,74% der Bewohnerinnen unseres Landes. Bei der 
Prozentverteilung bei den durch ordentliche österreichische Gerichte rechtskräftig verurteilten 
StraftäterInnen lag ihr Anteil aber wie folgt: 
 
Fremdenpolizeigesetz 2005 bei 48,86% 
Fälschung besonders geschützter Urkunden bei 
46,58% 
Diebstahl, insgesamt bei 34,40% 
Suchtmittelgesetz bei 24,10% 
strafbare Handlungen gegen fremdes Vermögen, 
insgesamt bei 22,40% 
Mord bei 21,62% 
Vergewaltigung bei 20,35% 
Widerstand gegen die Staatsgewalt bei 18,82% 
strafbare Handlungen insgesamt bei 16,32% 
Raub, insgesamt bei 15,92% 
strafbare Handlungen - verurteilte Täterinnen 
Frauen bei 14,91% 
Fahrlässige Tötung bei 10,00% 
Raufhandel bei 9,21% 
Betrug, insgesamt bei 8,32% 
Körperverletzung bei 7,60% 
 






Die oben ausgewiesenen Statistiken sind ja in der Tat ja keine Bagatelle – immerhin zeigen 
sie uns z.B. dass in Österreich Staatsangehörige aus Rumänien und Bulgarien, sowie der 
ehemaligen UdSRR, incl. Tschetschenien, und sonstiger Drittstaaten, bereits einen 
Anteil von 21.62% aller abgeurteilten MörderInnen haben, wiewohl diese Gruppe nur 
3.74% der ansässigen Population unseres Landes stellen. 
 
Tabelle 5 zeigt die Inzidenz der Kriminalität in Österreich. Bei keiner der untersuchten 
Kriminalitätssparten ist die Inzidenz der Inländer höher als bei den hier ausgewiesenen 
Gruppen – den Deutschen, Staatsangehörigen ex-Jugoslawiens mit Ausnahme Sloweniens, 
der Türkei, und den sonstigen ‚Drittstaaten‘. Die hier gar nicht ausgewiesenen Daten der 
BürgerInnen und Bürger der der EU 2004 beigetretenen Mitgliedsstaaten befinden sich etwa 







Tabelle 5: Inzidenz, ein durch ein ordentliches österreichisches Gericht rechtskräftig verurteilter StraftäterIn zu sein, nach verschiedenen 
ausgewählten Gruppen. Eine Inzidenz von 2.0 oder mehr ist in grauer Farbe markiert 
 
 
Inzidenz, ein durch ein ordentliches österreichisches 




insgesamt in  
Inländer Sta. BRD  Sta. ex-Jugo  Sta. TRK  Sta. sonstige  
Vergewaltigung 1,00 0,72 2,27 0,99 6,01 5,44 
Fremdenpolizeigesetz 2005 1,00 0,40 0,73 1,91 5,57 13,06 
Vorenthaltung von Dienstnehmerbeiträgen in die SV 1,00 0,85 3,09 2,55 4,93 0,91 
Raufhandel 1,00 0,84 0,63 2,31 4,72 2,46 
Mord 1,00 0,72 1,73 1,52 4,08 5,78 
Körperverletzung 1,00 0,87 1,39 2,07 3,73 2,03 
Raub, insgesamt 1,00 0,72 1,17 3,44 3,72 4,25 
strafbare Handlungen gegen Leib und Leben insgesamt 1,00 0,88 1,64 1,93 2,93 2,01 
strafbare Handlungen insgesamt 1,00 0,78 1,52 2,22 2,45 4,36 
Betrug, insgesamt 1,00 0,84 2,72 2,46 2,42 2,23 
Widerstand gegen die Staatsgewalt 1,00 0,81 1,55 1,02 2,13 5,03 
Sachbeschädigung 1,00 0,93 1,54 1,33 2,12 1,72 
strafbare Handlungen gegen fremdes Vermögen, 
insgesamt 
1,00 0,71 1,61 2,52 1,95 5,99 
Suchtmittelgesetz 1,00 0,71 1,01 2,29 1,86 6,44 
Fälschung besonders geschützter Urkunden 1,00 0,39 0,88 4,23 1,65 12,45 
Diebstahl, insgesamt 1,00 0,58 1,15 2,70 1,29 9,20 
strafbare Handlungen - verurteilte Täterinnen Frauen 1,00 0,81 1,83 2,28 0,96 3,99 



















Den zahlreichen mit dem Thema befassten ExpertInnen sind die sozio-geographisch leider 
sehr abschüssigen Tendenzen unseres Bildungssystems natürlich schon lange bekannt. Die 
Analysen zu den PISA-Tests waren bereits aus Anlass der Testwelle 2006 äußerst kritisch, 
hier sei – stellvertretend für viele erziehungswissenschaftliche Abhandlung – geziemend auf 
die ‚offizielle‘ Analyse seitens des in Österreich federführenden Ministeriums, des BMUKK, 
verwiesen
56
.  Seit 2006 wurden bereits zwei Regierungsprogramme verabschiedet, die bei 
dieser Frage den Hebel ansetzen sollten. Seit den PISA-Tests 2006 haben sich die Ergebnisse 
weiter verschlechtert. Die federführende Frau Bundesministerin für Unterricht und Kunst, 
Dr.
in.




‚„PISA ist ernst zu nehmen. Österreich schöpft das Begabungs- und Leistungspotenzial der 
Schülerinnen und Schüler bei weitem nicht aus. Die PISA-Ergebnisse − die Relevanz der 
Trendanalyse ist noch im Detail zu prüfen − zeigen einmal mehr die Notwendigkeit der 
zügigen Umsetzung von begonnenen Reformen im Bildungswesen. Verzögerungen und 
Blockaden dürfen wir uns nicht leisten“, nimmt Bildungsministerin Claudia Schmied zu den 
heute veröffentlichten Ergebnissen von PISA 2009 Stellung. Auch sollten wir die üblichen 
„PISA-Rituale“ − (1) PISA-Präsentation, (2) Wer hat Schuld? (3) Gründung von 
Kommissionen, (4) geringe Reformbereitschaft − diesmal erst gar nicht beginnen, sondern 
bildungspolitisch handeln. „Länder wie Finnland sind der Beweis dafür, dass sich der 
Einsatz lohnt. Wir müssen bedenken, dass es eine gewisse Zeit dauert, bis Reformen wirken 
und Ergebnisse sichtbar werden. Als Bildungsministerin trage ich die Verantwortung für 
unsere Schulen und die beste Bildung und Chancengerechtigkeit für unsere Jugend. PISA 
2009 bekräftigt mich, konsequent und hartnäckig für Reformen einzutreten“, so die 
Ministerin. „Und ich appelliere an die Verantwortung aller in Bildungsfragen arbeitenden 
Entscheidungsträger, den Reformzug nicht aufzuhalten oder parteipolitische Interessen vor 
die Notwendigkeiten der Bildungsreform zu stellen“, so Claudia Schmied weiter‘.  
 
Türkische SchülerInnen stellen zwar 1.7% aller SchülerInnen in Österreichs Schulen, aber nur 




Für die weiteren Überlegungen hat der Autor nun die Beziehungen der PISA-Lese-Ergebnisse 
mit diversen sozio-ökonomischen Größen in Beziehung gebracht. Aber es ist nicht die 
OECD/EU-27 Armutsquote, die etwa den wesentlichsten statistischen Einfluss ausübt, 
sondern der die Bildung, das Realeinkommen und die Lebenserwartung kombinierende 
Human Development Index des UNDP (UNDP-HDI). Die nationalen PISA-
Lesetestergebnisse erklären sich zu mehr als 2/3 aus dem UNDP-HDI.  
 
PISA wertet ja nicht nur nationale Testergebnisse aus, sondern auch die Testergebnisse 
bestimmter Populationsgruppen, wie etwa Personen mit Migrationshintergrund – wobei noch 
darüber hinaus zwischen einzelnen, numerisch großen Einwanderungsgruppen weiter und 
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genauer unterschieden wird. Darüber hinaus lassen sich mit den Zusammenhängen aus 
Abbildung 5 relativ robuste Schätzungen der Human Development Indices einzelner Gruppen 
von Personen mit Migrationshintergrund schätzen, nur auf Grund unseres Wissens über die 
PISA-Testergebnisse. Das faszinierende solcher Vergleiche ist, dass die geschätzten UNDP-
Humanentwicklungsindices der MigrantInnengruppen zumeist so etwas darstellen wie ein 
halber Weg zwischen dem Humanentwicklungsindex im Migrationsdestinationsland und dem 
Humanentwicklungsindex der vorwiegenden Herkunftsregion
59
 der MigrantInnen.  
 
 
Abbildung 5: PISA auf der Spur: sozio-ökonomische Zusammenhänge mit den PISA-
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Die viel diskutierten PISA-Testergebnisse Österreichs
60
 interpretiert der Autor dieses Artikels 
mit den OECD-Originalunterlagen wie folgt: tatsächlich sind die Ergebnisse der TürkInnen in 
Österreich und der AlbanerInnen in der Schweiz auf dem Niveau von Entwicklungsländern, 
während andererseits die Ergebnisse der InländerInnen in Österreich bzw. der Austro-
PolInnen schon im durchschnittlichen bis gutem oberen Feld und die der Kinder 
österreichischer ArbeitsemigrantInnen in der Schweiz und in Liechtenstein schon 
international beachtlich sind. Das beträchtliche Humankapital der Kinder der EinwanderInnen 
nach Australien aus dem UK, aus Korea, den USA, und China z.B. exerziert vor, was eine 
moderne Einwanderungspolitik kombiniert mit Bildungspolitik vor Ort für die MigrantInnen 
der zweiten Generation fertigzubringen im Stande ist. Tabelle 7 ist jedenfalls die erste 
international vergleichende Analyse der PISA-2009-Ergebnisse, geordnet nach der PISA-
Leseskala und den einzelnen, von der OECD-PISA-Studie erhobenen Bevölkerungsgruppen: 
 
 
Tabelle 7: Österreich hat bei der weltweiten Konkurrenz um migratorische Arbeitskraft 
komplett versagt: PISA-Werte der Studierenden mit und ohne Migrationshintergrund 





population group PISA Reading 
scale, average, 2009 
 
Human Development 
Index (explizit oder 
ökonometrisch geschätzt) 
 
Kyrgyzstan total population 314,02 0,705 
Mexico total immigrants 330,72 0,710 
Argentina Brazil 348,91 0,732 
Azerbaijan total population 361,52 0,736 
Peru total population 369,70 0,767 
Panama total population 370,73 0,809 
Qatar total population 371,72 0,844 
Montenegro Albania 372,63 0,760 
Austria Turkey 375,22 0,763 
Switzerland Albania 383,72 0,774 
Albania total population 384,82 0,784 
Kazakhstan total population 390,41 0,774 
Argentina total population 398,26 0,863 
Indonesia total population 401,71 0,711 
Tunisia total population 403,63 0,760 
Jordan total population 405,01 0,760 
Montenegro total population 407,55 0,802 
Brazil total population 411,75 0,792 
Luxembourg Former Yugoslavia 411,94 0,808 
Belgium Turkey 412,76 0,809 
Colombia total population 413,18 0,790 
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Luxembourg Portugal 413,47 0,809 
Uruguay Brazil 413,50 0,809 
Austria total immigrants 414,40 0,810 
Mexico United States 414,61 0,811 
Denmark Turkey 416,26 0,813 
Trinidad and 
Tobago 
total population 416,45 0,809 
Austria Former Yugoslavia 418,31 0,815 
Italy total immigrants 418,38 0,815 
Thailand total population 421,37 0,784 
Iceland total immigrants 422,61 0,820 
Romania total population 424,46 0,805 
Mexico total population 425,27 0,821 
Switzerland Turkey 425,34 0,824 
Germany Turkey 425,79 0,824 
Uruguay total population 425,81 0,851 
Bulgaria total population 429,08 0,816 
Mexico native 429,61 0,829 
Denmark Pakistan 429,86 0,829 
Greece Russian Federation 430,66 0,830 
Greece total immigrants 431,53 0,831 
Spain total immigrants 431,74 0,831 
Denmark total immigrants 438,37 0,839 
Greece Albania 439,29 0,840 
Slovenia total immigrants 441,26 0,843 
Sweden total immigrants 441,53 0,843 
Serbia total population 442,02 0,844 
Luxembourg total immigrants 442,48 0,844 
Luxembourg Italy 442,98 0,845 
France total immigrants 443,97 0,846 
Macao-China Philippines 444,22 0,846 
Netherlands Turkey 446,18 0,849 
Germany Former Yugoslavia 448,24 0,851 
Chile total population 449,37 0,859 
Switzerland Former Yugoslavia 449,81 0,853 
Belgium total immigrants 451,00 0,854 
Chile native 451,57 0,855 
Denmark Former Yugoslavia 454,23 0,858 
Germany total immigrants 455,07 0,859 
Norway total immigrants 455,58 0,860 
Czech Republic total immigrants 456,95 0,862 
OECD average total immigrants 457,19 0,862 
Russian Federation total population 459,40 0,797 
Dubai (UAE) total population 459,44 0,839 
Czech Republic Russian Federation 461,08 0,866 
Turkey total population 464,19 0,757 
Germany Italy 464,51 0,871 
Switzerland total immigrants 464,95 0,871 
Turkey native 465,89 0,872 
Portugal total immigrants 465,98 0,872 
Finland total immigrants 468,38 0,875 
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Lithuania total population 468,44 0,857 
Belgium African countries 469,42 0,877 
Estonia total immigrants 469,70 0,877 
Netherlands total immigrants 469,72 0,877 
Austria total population 470,28 0,944 
Croatia Italy 470,97 0,878 
Luxembourg total population 472,17 0,945 
Ireland total immigrants 473,10 0,881 
Israel total population 473,99 0,927 
Switzerland Italy 475,55 0,884 
Croatia total population 475,75 0,846 
United Kingdom total immigrants 476,47 0,885 
Slovak Republic total population 477,44 0,856 
Israel total immigrants 478,02 0,887 
Czech Republic total population 478,19 0,885 
Slovak Republic native 478,39 0,887 
Turkey Germany 478,47 0,887 
Czech Republic native 479,23 0,888 
Belgium France 479,37 0,888 
Israel native 479,88 0,889 
Spain total population 481,04 0,938 
Germany Poland 481,23 0,891 
Switzerland Portugal 481,73 0,891 
Austria native 481,84 0,891 
Germany Russian Federation 482,52 0,892 
Greece total population 482,78 0,921 
Slovenia total population 483,08 0,910 
Austria Germany 483,10 0,893 
Latvia total population 483,96 0,845 
United States total immigrants 483,98 0,894 
Macao-China Portugal 485,99 0,896 
Italy total population 486,05 0,940 
Macao-China total population 486,64 0,897 
United Kingdom African countries 487,12 0,898 
Belgium Germany 487,39 0,898 
Spain native 487,75 0,899 
Slovenia native 488,09 0,899 
Austria Poland 488,51 0,899 
Greece native 488,96 0,900 
Portugal total population 489,33 0,904 
Italy native 490,88 0,902 
Portugal native 492,10 0,904 
Norway Sweden 492,31 0,904 
Hungary total population 494,18 0,869 
United Kingdom total population 494,18 0,940 
Luxembourg native 494,72 0,907 
Denmark total population 494,92 0,943 
Hungary native 494,94 0,907 
Chinese Taipei total population 495,24 0,907 
France total population 495,62 0,942 
Ireland total population 495,64 0,956 
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Portugal African countries 495,99 0,908 
Germany total population 497,31 0,932 
Sweden total population 497,45 0,951 
Israel France 497,53 0,910 
Luxembourg France 498,83 0,912 
United Kingdom native 499,05 0,912 
OECD average native 499,07 0,912 
Portugal Brazil 499,16 0,912 
Liechtenstein total population 499,32 0,912 
United States total population 499,83 0,948 
Luxembourg Germany 500,22 0,913 
Iceland total population 500,28 0,960 
Poland total population 500,48 0,862 
Switzerland total population 500,50 0,947 
Estonia total population 500,96 0,858 
Denmark native 501,55 0,915 
Ireland native 501,93 0,916 
Poland native 502,25 0,916 
Norway total population 503,23 0,965 
Iceland native 504,01 0,918 
Ireland United Kingdom 504,18 0,918 
Israel Russian Federation 504,47 0,919 
Finland Sweden 504,60 0,919 
France native 504,70 0,919 
Estonia native 504,76 0,919 
Finland Russian Federation 505,12 0,919 
United States native 505,75 0,920 
Belgium total population 505,95 0,945 
Switzerland Austria 506,10 0,921 
United Kingdom Pakistan 506,77 0,921 
Sweden native 507,05 0,922 
Hungary total immigrants 507,28 0,922 
Norway native 507,72 0,922 
New Zealand Korea 508,06 0,923 
Netherlands total population 508,40 0,947 
Germany native 511,21 0,927 
Switzerland native 512,95 0,929 
Australia Philippines 513,24 0,929 
New Zealand total immigrants 513,24 0,929 
Australia native 514,55 0,931 
Australia total population 514,90 0,957 
Netherlands native 515,25 0,932 
Liechtenstein Austria 518,80 0,936 
Belgium native 518,89 0,936 
Japan total population 519,86 0,949 
Japan native 520,82 0,938 
New Zealand total population 520,88 0,936 
Canada total immigrants 521,19 0,939 
Canada total population 524,24 0,950 
Singapore total population 525,90 0,916 
New Zealand native 526,09 0,945 
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Canada native 527,87 0,947 
Australia United Kingdom 528,39 0,947 
Netherlands Germany 529,15 0,948 
Australia Korea 529,48 0,949 
Australia South Africa 530,88 0,950 
Hong Kong-China total population 533,15 0,927 
Australia total immigrants 533,84 0,954 
Finland total population 535,88 0,947 
Switzerland France 537,71 0,958 
Finland native 538,06 0,959 
Switzerland Germany 538,31 0,959 
Israel United States 538,53 0,959 
Korea total population 539,27 0,912 
Korea native 540,20 0,961 
New Zealand South Africa 544,60 0,967 
Luxembourg United Kingdom 545,08 0,967 
Australia United States 550,40 0,974 
Shanghai-China total population 555,83 0,980 
New Zealand United Kingdom 559,32 0,984 
New Zealand China 563,88 0,990 






Die weltweit schlechtesten Resultate erzielen die MigrantInnen nach Mexiko (alle Nationen), 
gefolgt von den BrasilianerInnen in Argentinien, den AlbanerInnen in Montenegro und den 
TürkInnen in Österreich. AlbanerInnen in der Schweiz, BewohnerInnen des ehemaligen 
Jugoslawien in Luxemburg, und TürkInnen in Belgien, PortugiesInnen in Luxemburg, und 
BrasilianerInnen in Uruguay liegen noch unter dem Durchschnittswert der Gesamtheit der 
ImmigrantInnen in Österreich.  
 
Fehlgeschlagene Einwanderungs- und Migrationspolitik äußert sich in unseren Tabellen in 
den folgenden ‚Migrationsdyaden‘, wo Kinder aus dem jeweiligen Migrations-Milieu unter, 
z.T. ehreblich unter dem PISA-Durschnittswert der Lesetests in der gesamten OECD lagen. 
Die Einwanderungsstaaten sind alphabetisch gereiht. 
 
 
Argentinien    Brasilien 
Belgien     Einwanderer insgesamt, Türkei 
Dänemark  Einwanderer insgesamt; ehemaliges Jugoslawien, Pakistan, Türkei 
Deutschland     Einwanderer insgesamt, Ex-Jugoslawien; Türkei 
Frankreich     Einwanderer insgesamt 
Griechenland    Albanien, Einwanderer insgesamt, Russischen Föderation 
Island      Einwanderer insgesamt 
Italien      Einwanderer insgesamt 
Luxemburg   Einwanderer insgesamt, ehemaliges Jugoslawien, Italien, Portugal 
Macau-China    Philippinen 
Mexiko     Einwanderer insgesamt, Vereinigte Staaten 
Montenegro    Albanien 
Niederlande    Türkei 
Norwegen     Einwanderer insgesamt 
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Österreich     Einwanderer insgesamt, ehemaliges Jugoslawien, Türkei 
Schweden     Einwanderer insgesamt 
Schweiz    Albanien, ehemalige Jugoslawien, Türkei 
Slowenien     Einwanderer insgesamt 
Spanien     Einwanderer insgesamt 
Tschechische Republik   Einwanderer insgesamt 
Uruguay    Brasilien 
 
Andererseits exerzieren die folgenden Staaten vor, wie sie durch eine selektive 
Einwanderungspolitik ihr Potential an Humankapital beträchtlich vergrößerten. Die PISA-
Lese-Werte der Kinder aus diesen Migrations-Milieus erzielten jeweils einen PISA-Lesewert 
von 500 oder darüber und widerlegen
61
 im Fall der Pakistanis in Großbritannien übrigens 




Australien   Philippinen, alle EinwanderInnen, UK, Korea, Südafrika, China, USA 
Finland    Schweden, Russland 
Irland    UK 
Israel    Russland, USA 
Liechtenstein   Österreich 
Luxembourg   Deutschland, UK 
Neuseeland   Korea, alle Einwanderungsgruppen, China, Südafrika, UK 
Niederlande   Deutschland 
Schweiz    Österreicher, Frankreich, Deutschland 
UK    Pakistan 
Ungarn    alle EinwanderInnen 
 
Es wäre auch zu bemerken, dass für MigrantInnen aus der Türkei in Europa erhebliche 
Bandbreiten bestehen. Mit 465,89 ist übrigens das PISA-Testergebnis Lesen für die 
einheimische Bevölkerung im türkischen Mutterland selbst höher als der Lesewert jeglicher 
türkischer MigrantInnen-Community in Europa, und nicht um vieles verschieden von dem 
PISA-Testwert für das Lesen von 481.84 für die InländerInnen in Österreich. Es kann das 
Problem also nicht ‚an den Türken‘ liegen, und auch nicht am Islam, sondern vor allem an der 
Sprachkompetenz in der türkischen Staatssprache für viele EinwanderInnen aus 
Ostanatolien, die weder die regionale kurdische Sprache in ihrer Schriftversion, noch die 
türkische Staatssprache noch die Sprache des Gastlandes wirklich systematisch und 
fehlerlos im Laufe ihres Lebens erlernen konnten
63
. Es gibt auch beachtliche Differenzen in 
den PISA-Lesewerten bei vielen von der OECD untersuchten MigrantInnengruppen im 
Ausland und den hohen PISA-Lesewerten im Heimatland, wie etwa in Polen, Korea, Italien, 
Portugal. In all diesen Staaten schneidet – ähnlich wie die Türkei – der Heimatstaat besser ab 
als der Schnitt der MigrantInnen-Communities aus diesen Staaten im Ausland. Umgekehrt 
zeigt sich sehr deutlich, dass in Österreich, dem UK, Albanien, Frankreich, Brasilien, 
Deutschland und Russland die MigrantInnen im Ausland bessere Testergebnisse erzielen als 
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im Heimatstaat, es dürfte in diesen Staaten also ein echter ‚brain drain‘ stattfinden. Tabelle 8 
nennt nun die letzten vorhandenen Daten der OECD zur Bildung: 
 
 




 As a percentage of GDP      







All levels of 
education 
All levels of 
education 
All levels of 
education 
 Public Private Public Private Public Private Total 
Luxembourg 3,3 ..    ..    ..    ..    ..     
Norway 3,7 ..    1,2 ..    5,4 ..     
Switzerland 3,7 0,5 1,4 ..    5,4 ..     
Turkey 1,9 ..    0,8 ..    2,7 ..     
Brazil 3,8 ..    0,8 ..    4,9 ..     
Russian 
Federation 
2 ..    0,8 ..    3,9 ..     
Iceland 5,1 0,2 1 0,1 7,2 0,8 8 
Israel  4,1 0,3 1 0,8 6,2 1,6 7,8 
Korea 3,4 0,9 0,6 1,9 4,5 2,9 7,4 
United States 3,7 0,3 1 1,9 5 2,4 7,4 
Denmark  4,3 0,1 1,6 0,1 6,7 0,6 7,3 
Canada  3,3 0,4 1,5 1,3 4,8 1,7 6,5 
Sweden 4,1 ..    1,4 0,2 6,2 0,2 6,4 
New Zealand 3,8 0,6 0,9 0,5 5 1,3 6,3 
OECD total 3,4 0,3 0,9 1,1 4,7 1,5 6,2 
Belgium 3,9 0,2 1,2 0,1 5,9 0,2 6,1 
Slovenia 3,8 0,4 1 0,3 5,3 0,8 6,1 
France 3,7 0,2 1,1 0,2 5,5 0,4 5,9 
United Kingdom 3,9 0,3 0,9 0,4 5,2 0,7 5,9 
Finland 3,7 ..    1,6 0,1 5,7 0,1 5,8 
Poland 3,7 ..    0,9 0,4 5,2 0,5 5,7 
Australia 3,3 0,7 0,8 0,8 4,1 1,6 5,7 
Mexico 3,2 0,6 0,8 0,4 4,6 1,1 5,7 
Austria 3,5 0,2 1,2 0,1 5,2 0,4 5,6 
Hungary 3,2 0,2 0,9 0,3 5,1 0,5 5,6 
Netherlands 3,3 0,4 1,1 0,4 4,8 0,8 5,6 
Chile  2,5 0,9 0,3 1,4 3,1 2,5 5,6 
Portugal 3,6 ..    0,9 0,4 5,1 0,4 5,5 
Japan  2,6 0,3 0,5 1 3,3 1,7 5 
Italy 3,4 0,1 0,7 0,2 4,6 0,3 4,9 
Estonia 3,4 0,1 0,9 0,2 4,6 0,3 4,9 
Czech Republic 2,7 0,3 1 0,2 4,2 0,6 4,8 
Germany 2,7 0,4 0,9 0,2 4,1 0,7 4,8 
Ireland 3,4 0,1 1 0,2 4,4 0,3 4,7 
Spain 2,7 0,2 0,9 0,2 4,2 0,5 4,7 





Quelle OECD http://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=23060 
 
 
Letztlich wird Österreich nicht um die schmerzliche Frage herumkommen, mehr finanzielle 
Mittel und bessere Organisationsprinzipien in vielen Bereichen des Staates anzuwenden – die 
Palette reicht hierbei von der Organisation der Bildung auf allen Ebenen bis zur inneren und 
äußeren Sicherheit. Die Liste der Staaten, die heute nach OECD auf allen Ebenen mehr 
privates und öffentliches Geld für die Bildung ausgeben als Österreich wird immer länger und 
umfasst heute Island; Israel; Korea; Vereinigte Staaten; Dänemark; Kanada; Schweden; 
Neuseeland; OECD insgesamt; Belgien; Slowenien; Frankreich; Vereinigtes Königreich; 
Finnland; Polen; Australien; und Mexiko
64
. Mit portugiesischen Bildungsinvestitionen, aber 
US-amerikanischen Migrationsraten ist einfach kein Staat mehr zu machen, hinzu kommt, 
dass gerade in ethnisch oder religiös heterogenen Staaten strenge, konkurrenzkapitalistische 
Prinzipien mehr den Respekt der ‚Multikulti-EinwanderInnen‘ erlangen als staatsorientierte 
Systeme, die heute dazu überzugehen scheinen, Noten abzuschaffen etc.etc. Letztlich 
scheinen ‚calvinistische‘, an der harten ‚protestantischen‘ und vielleicht heute muslmisch-
calvinistischen Arbeitsethik in den Fußstapfen des Soziologen Max Weber orientierte 
Prinzipien in einer multikulturellen Gesellschaft weit besser zu funktionieren als der 
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1. Wir können zunächst relativ gesichert davon ausgehen, dass der Import von Arbeitskräften 
in der Weltwirtschaft leider nachteilige Auswirkungen auf die Lebensqualität (Happy 
Planet Index, Lebenserwartung, Lebenszufriedenheit, Happy Life Years) und Gender-
Beziehungen (Schließung der politischen Kluft zwischen den Geschlechtern, Schließung der 
Kluft zwischen den Geschlechtern insgesamt) hat. In den Migrations-Empfänger-Staaten 
gehört jedenfalls die Gender-Gerechtigkeit zu den absoluten Verlierern des Prozesses, 
und kein Wunder, wenn immer mehr Repräsentantinnen des klassischen Feminismus sich mit 
der Migration – insbesondere auch aus der Welt des Islam – schwer tun.  
 
2. Sine ira et studio wird man/frau auch über den ‚real existierenden Islam‘ zu diskutieren 
haben, fernab der Zerrbilder der politischen Rechten und den Hagiographien der Linken. 
Muslimische Gesellschaften, seit Jahrzehnten staatlich in der Organization of Islamic 
Conference organisiert, neigen zwar zu einer deutlich höheren Zahl der Immatrikulierten pro 
Bevölkerung als andere vergleichbare Gesellschaften im Weltsystem, und darüber hinaus gibt 
es weitere, recht positive Auswirkungen, etwa der muslimischen Wohlfahrtstraditionen auf 
die Reduzierung des Quintilverhältnisses in der Einkommensungleichheit, i.e. der Unterschied 
zwischen reichsten und ärmsten 20%. Nicht nur Wohlfahrtswesen und Hochschulbildung 
lassen einige positive Entwicklungsimpulse des Islam in der Weltgesellschaft und natürlich 
auch für Österreich und die erweiterte EU-27 erahnen, auch der Krisen-Performance-Faktor in 
der aktuellen globale Rezession und auch der Human Development Index werden sehr gut 
und positiv durch die OIC-Mitgliedschaft beeinflusst. Das alles zeigt, dass es eine aktive 
muslimische Zivilgesellschaft gibt, und dass der real existierende Islam eine ‚Caritas‘ 
kennt, die ein beträchtliches positives Potential für die Weltgesellschaft besitzt. Die 
eigentliche Achillesferse der "real existierenden" muslimischen Gesellschaften hingegen 
sind die schlechten, ceteris paribus geltenden Leistungen entlang der Indikatoren: 
bürgerliche und politische Freiheiten; Schließen der Kluft zwischen den Geschlechtern; 
Demokratie; Gender Empowerment Index; Globale Toleranz; Senkung der 
Arbeitslosenquote. 
 
3. Mit eines der eklatantesten Probleme des internationalen Migrationsgeschehens – zumal in 
Europa - ist wohl die Tatsache, dass in vielen Herkunftsstaaten der Migration Blockaden 
gegen Denkmuster der religiösen Toleranz herrschen. Nicht etwa ‚der Islam‘ ist hier ein 
Problem, sondern dass Zusammentreffen mit Bekenntnissen mit einer regional oder national 
dominanten Rolle als Religion in einem sozio-kulturellen Milieu der Peripherie oder Semi-
Peripherie.  
 
4. Freilich darf man auch nicht vergessen, dass die Interessensorganisationen der 
UnternehmerInnen immer stärker an der Einwanderung interessiert sein werden. Ein großer 
Teil der Menschen mit Migrationshintergrund pro Gesamtbevölkerung scheint mit 
einer Schwächung der Rolle der traditionellen, lokalen, heimischen Eliten zusammen zu 
fallen, und die Einkommensungleichheit wird durch die Migration paradoxerweise sogar 
tendenziell niedriger, wenn der Anteil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund in einem 
bestimmten Land höher ist. Internationale Wanderungssaldo-Raten, 2005-2010, die typisch 
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Migrationsströmungen messen, sind signifikant und positiv mit aktuellen wirtschaftlichen 
wirtschaftlichen Wachstumsraten kausal verbunden. 
 
5. Hinzu kommt, dass die Zuwanderung heute leider stets eine blanke materialistische, und keine 
postmaterialistische Werthaltung exportiert
66
, die Wachstum vor Umwelt sieht und in den 
Staaten des Südens und Ostens im Weltsystem stärker verankert ist als im Westen, wo 
bereits Einschnitte beim Wachstum zu Gunsten der Umwelt hingenommen werden. Dieses 
alles deutet darauf hin, dass im Westen auf der Seite der politischen Linken die so genannten 
‚neuen sozialen Bewegungen‘ von Ökologismus und Feminismus weiter geschwächt werden, 
und die MigrationspessimistInnen weiter erstarken.  
 
6. Mit einer der Gründe für das wachsende Auseinanderdriften der österreichischen 
Gesellschaft ist die immer mehr ethnisch und sozio-religiös definierte Arbeitslosigkeit. 
Eine weitere Auswertung der Gefahrenzonen aktueller Migrationspolitik basiert auf einer 
Sonderauswertung der Daten von Statistik Austria über das Heiratsverhalten in Österreich 
durch den Autor, über wie wir aus Platzgründen hier nicht berichten können. Bei der 
muslimischen Glaubensgemeinschaft in Österreich haben gegenüber 2003 die Heiraten 
nur mit Angehörigen der eigenen Religionsgemeinschaft zeitlich weiter zugenommen und 
betragen – bei vergleichbarer numerischer Größe der Gemeinde mit dem österreichischen 
Protestantismus – 90.4%, während bei den numerisch vergleichbaren ProtestantInnen 
dieser Prozentsatz 17.59% ausmacht.  
 
7. Die analytische Statistik des Innenministeriums/Integrationsfonds hat nunmehr gemeinsam 
mit Statistik Austria die Kriminalitätsbelastung nach Alter und Staatsangehörigkeit zu 
erheben begonnen. Unter Kriminalitätsbelastung versteht man die Zahl der Verurteilten 
bezogen auf die Bevölkerung gleichen Alters und gleicher Staatsangehörigkeit. Fraglos ist die 
Gruppe der 18-21-jährigen in allen Milieus die gefährdetste. Bei ÖsterreicherInnen beträgt 
sie dort nicht einmal 1.5%, unter TürkInnen bereits über 2%, für die BürgerInnen des 
ehemaligen Jugoslawiens ohne Slowenien ca. 3%, für die BürgerInnen der neuen EU-
Mitgliedsstaaten über 5% und für die sonstigen Staaten, u.a. die ehemalige UdSSR, aber 
auch die gesamte übrige Welt – 6%. 
 
8. Die Daten der OECD erlauben, zu schätzen, wie tief der Graben zwischen den 
Prozentsätzen der Bevölkerung ohne Berufsabschluss, Beschäftigung oder Ausbildung 
bei den 20-29-jährigen Menschen aus dem Migrationsmilieu und aus den 
‚Einheimischen‘ ist. Nur knapp 2% der einheimischen österreichischen Männer dieses Alters 
entsprechen dieser Kategorie, während bei Männern aus dem Migrationsmilieu dieser Anteil 
über 10% liegt. Bei den Frauen dieses Alters ist der Graben gar zwischen 3% zu 14%.  
 
9. Darüber hinaus bilden sich leider offensichtlich auch immer mehr geographisch-soziale 
Domänen der Kriminalität heraus, die aus den relevanten Statistiken des BMJ unschwer zu 
berechnen sind. Sie aus Gründen der ‚political correctness‘ zu verschweigen, wäre ein 
schwerer Fehler und auch moralisch völlig unvertretbar, denn es ist die Aufgabe der 
Gesellschaftswissenschaft, eine komplette Diagnose über den realen Zustand einer 
Gesellschaft zu liefern.  
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10. Die ausgewiesenen Statistiken sind in der Tat ja keine Bagatelle – immerhin zeigen sie 
uns z.B. dass in Österreich Staatsangehörige aus Rumänien und Bulgarien, sowie der 
ehemaligen UdSRR, incl. Tschetschenien, und sonstiger Drittstaaten, bereits einen 
Anteil von 21.62% aller abgeurteilten MörderInnen haben, wiewohl diese Gruppe nur 
3.74% der ansässigen Population unseres Landes stellen. 
 
11. Türkische SchülerInnen stellen zwar 1.7% aller SchülerInnen in Österreichs Schulen, 
aber nur 0.4% der SchülerInnen der AHS aber 5.5% der SonderschülerInnen. Bei den 
abgeurteilten Vergewaltigern beträgt der türkische Anteil 7,96%; bei den Vergehen 
gegen das Fremdenpolizeigesetz 2005 ganze 7,39%, bei den SchwarzunternehmerInnen 
6,53%, beim Raufhandel 6,25%, bei Mord 5,41%, bei Körperverletzung 4,95%, bei Raub 
4,93%, bei den strafbare Handlungen gegen Leib und Leben insgesamt 3,89%, bei den 
strafbare Handlungen insgesamt 3,24%, bei Betrug, insgesamt 3,21% und bei Widerstand 
gegen die Staatsgewalt 2,82% sowie bei Sachbeschädigung 2,81%. 
 
12. Tatsächlich sind die PISA-Ergebnisse der TürkInnen in Österreich und der 
AlbanerInnen in der Schweiz auf dem Niveau von Entwicklungsländern, während 
andererseits die Ergebnisse der InländerInnen in Österreich bzw. der Austro-PolInnen 
schon im durchschnittlichen bis gutem oberen Feld und die der Kinder österreichischer 
ArbeitsemigrantInnen in der Schweiz und in Liechtenstein schon international 
beachtlich sind. Das beträchtliche Humankapital der Kinder der EinwanderInnen nach 
Australien aus dem UK, aus Korea, den USA, und China z.B. exerziert vor, was eine moderne 
Einwanderungspolitik kombiniert mit Bildungspolitik vor Ort für die MigrantInnen der 
zweiten Generation fertigzubringen im Stande ist. Unser Artikel ist jedenfalls die erste 
international vergleichende Analyse der PISA-2009-Ergebnisse, geordnet nach der PISA-
Leseskala und den einzelnen, von der OECD-PISA-Studie erhobenen Bevölkerungsgruppen. 
 
13. Mit 465,89 ist übrigens das PISA-Testergebnis Lesen für die einheimische Bevölkerung 
im türkischen Mutterland selbst höher als der Lesewert jeglicher türkischer 
MigrantInnen-Community in Europa, und nicht um vieles verschieden von dem PISA-
Testwert für das Lesen von 481.84 für die InländerInnen in Österreich. Es kann das 
Problem also nicht ‚an den Türken‘ liegen, und auch nicht am Islam, sondern vor allem an der 
Sprachkompetenz in der türkischen Staatssprache für viele EinwanderInnen aus 
Ostanatolien, die weder die regionale kurdische Sprache in ihrer Schriftversion, noch 
die türkische Staatssprache noch die Sprache des Gastlandes wirklich systematisch und 
fehlerlos im Laufe ihres Lebens erlernen konnten.  
 
14. Es gibt auch beachtliche Differenzen in den PISA-Lesewerten bei vielen von der OECD 
untersuchten MigrantInnengruppen im Ausland und den hohen PISA-Lesewerten im 
Heimatland, wie etwa in Polen, Korea, Italien, Portugal. In all diesen Staaten schneidet – 
ähnlich wie die Türkei – der Heimatstaat besser ab als der Schnitt der MigrantInnen-
Communities aus diesen Staaten im Ausland. Umgekehrt zeigt sich sehr deutlich, dass in 
Österreich, dem UK, Albanien, Frankreich, Brasilien, Deutschland und Russland die 
MigrantInnen im Ausland bessere Testergebnisse erzielen als im Heimatstaat, es dürfte in 
diesen Staaten also ein echter ‚brain drain‘ stattfinden. 
 
15. Mit portugiesischen Bildungsinvestitionen, aber US-amerikanischen Migrationsraten ist 
einfach kein Staat mehr zu machen, hinzu kommt, dass gerade in ethnisch oder religiös 
heterogenen Staaten strenge, konkurrenzkapitalistische Prinzipien mehr den Respekt der 
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‚Multikulti-EinwanderInnen‘ erlangen als staatsorientierte Systeme, die heute dazu 
überzugehen scheinen, Noten abzuschaffen etc.etc. Letztlich scheinen ‚calvinistische‘, an der 
harten Arbeitsethik des Soziologen Max Weber orientierte Prinzipien in einer multikulturellen 
Gesellschaft weit besser zu funktionieren als der europäische, etatistische Weg des 






Anhang-Tabelle 1: Protecting environment vs. Economic growth – data from the latest 
wave of the World Values Survey, 2004-2007 
 
Here are two statements people sometimes make when discussing the environment and economic 
growth. Which of them comes closer to your own point of view? A. Protecting the environment 
should be given priority, even if it causes slower economic growth and some loss of jobs, and B. 
Economic growth and creating jobs should be the top priority, even if the environment suffers to 
some extent. 
 
Possible answers include: 
 
1 Protecting environment  
2 Economy growth and creating jobs  
3 Other answer  
-1 Don´t know  
-2 No answer  
-3 Not applicable  
-4 Not asked in survey  





and creating jobs 
Other answer Total number of 
surveyed (percent) 
Ethiopia 23.00% 77.00% - 1416 (100%) 
South Africa 27.90% 70.80% 1.40% 2724 (100%) 
Zambia 37.40% 61.20% 1.50% 1362 (100%) 
Hong Kong 40.40% 59.60% - 1143 (100%) 
Poland 42.10% 54.40% 3.40% 875 (100%) 
South Korea 35.10% 52.50% 12.50% 1195 (100%) 
Ghana 47.90% 51.70% 0.40% 1420 (100%) 
Iran 48.20% 51.00% 0.80% 2623 (100%) 
Thailand 46.10% 50.40% 3.50% 1495 (100%) 
Germany 36.90% 50.20% 13.00% 1896 (100%) 
Bulgaria 46.40% 50.10% 3.50% 850 (100%) 
Uruguay 48.90% 47.90% 3.20% 877 (100%) 
Egypt 45.00% 47.40% 7.60% 3051 (100%) 
Mali 49.30% 47.10% 3.70% 1122 (100%) 
Netherlands 50.10% 46.60% 3.30% 981 (100%) 
Romania 52.00% 46.10% 1.90% 1615 (100%) 
United States 54.10% 45.90% - 1209 (100%) 
Jordan 54.30% 45.00% 0.80% 1138 (100%) 
Ukraine 55.60% 43.80% 0.60% 782 (100%) 
Taiwan 52.50% 43.30% 4.20% 1221 (100%) 
Turkey 56.80% 42.70% 0.50% 1259 (100%) 
France 54.30% 41.40% 4.30% 961 (100%) 
Slovenia 53.90% 41.00% 5.10% 963 (100%) 
Russian Federation 55.10% 40.80% 4.10% 1742 (100%) 
Rwanda 59.30% 40.50% 0.20% 1466 (100%) 
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Total 54.60% 40.40% 5.00% 73461 (100%) 
Malaysia 48.60% 39.90% 11.40% 1197 (100%) 
Trinidad and Tobago 59.90% 38.80% 1.20% 950 (100%) 
Burkina Faso 55.70% 38.40% 5.90% 1228 (100%) 
Georgia 57.50% 38.30% 4.20% 1279 (100%) 
Moldova 60.30% 37.90% 1.80% 1002 (100%) 
Great Britain 61.60% 36.10% 2.30% 979 (100%) 
Serbia 56.20% 35.90% 7.90% 1177 (100%) 
India 52.50% 35.00% 12.50% 1424 (100%) 
New Zealand 65.00% 35.00% - 715 (100%) 
Australia 65.70% 34.30% - 1374 (100%) 
Japan 53.20% 34.10% 12.70% 750 (100%) 
Guatemala 61.80% 34.10% 4.00% 988 (100%) 
Mexico 64.10% 33.60% 2.30% 1422 (100%) 
Cyprus 63.30% 33.60% 3.20% 1036 (100%) 
Sweden 64.70% 33.50% 1.80% 981 (100%) 
Spain 64.20% 33.30% 2.50% 1054 (100%) 
Finland 65.90% 33.00% 1.10% 999 (100%) 
Peru 65.90% 32.10% 2.00% 1403 (100%) 
Italy 60.90% 31.40% 7.70% 894 (100%) 
Brazil 63.60% 31.40% 5.00% 1433 (100%) 
Chile 67.30% 30.90% 1.90% 922 (100%) 
China 64.40% 29.50% 6.10% 1553 (100%) 
Colombia 69.90% 28.30% 1.80% 3017 (100%) 
Morocco 54.80% 28.20% 17.10% 1083 (100%) 
Viet Nam 59.70% 26.10% 14.20% 1435 (100%) 
Indonesia 34.70% 25.40% 39.90% 1635 (100%) 
Canada 72.20% 22.70% 5.00% 2041 (100%) 
Argentina 74.90% 21.80% 3.30% 922 (100%) 
Norway 77.20% 20.90% 1.90% 1013 (100%) 
Switzerland 74.40% 20.00% 5.60% 1182 (100%) 
Andorra 84.00% 9.40% 6.60% 989 (100%) 
 
Source: our own compilations from World Values Survey, September 20
th
















Indikatoren zu den EU-2020 Zielen 
 
 
1. avoiding net trade of ecological footprint gha per person 
2. Carbon emissions per million US dollars GDP 
3. civil and political liberties violations 
4. closing overall gender gap 
5. closing the economic gender gap 
6. closing the political gender gap 
7. CO2 per capita 
8. Combined Failed States Index 
9. Crisis Performance Factor 
10. democracy measure 
11. economic growth IMF prediction growth rate in 2010 
12. economic growth, 1990-2005 
13. Environmental Performance Index (EPI) 
14. ESI-Index 
15. female survival probability of surviving to age 65 female 
16. gender empowerment index 
17. Global footprint 
18. global tolerance index 
19. Happy Life Years 
20. Happy Planet Index 
21. Human Development Index 
22. Infant mortality 2005 
23. Life expectancy (years) 
24. Life Satisfaction (0-10) 
25. ln (number of people per mill inhabitants 1980-2000 killed by natural disasters per year+1) 
26. per capita world class universities 
27. quintile share income difference between richest and poorest 20% 
28. rule of law 
29. tertiary enrolment ratio 
30. unemployment rate 
 
Triebfedern/Flaschenhälse der Entwicklung 
 
1. % women in government, all levels 
2. % world population 
3. 2000 Economic Freedom Score 
4. Absolute latitude 
5. Annual population growth rate, 1975-2005 (%) 
6. comparative price levels (US=1.00) 
7. foreign savings rate 
8. FPZ (free production zones) employment as % of total population 
9. ln GDP per capita 
10. ln GDP per capita ^2 
11. Membership in the Islamic Conference 
12. military expenditures per GDP 
13. military personnel rate ln (MPR+1) 
14. MNC outward investments (stock) per GDP 
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15. MNC PEN - stock of Inward FDI per GDP 
16. MNC PEN: DYN MNC PEN 1995-2005 
17. Openness-Index, 1990 (export-share per GDP + import-share per GDP) 
18. population density 
19. public education expenditure per GNP 
20. UNDP education index 
21. worker remittance inflows as % of GDP 
22. Immigration - Share of population 2005 (%) 
23. Muslim population share per total population 
24. net international migration rate, 2005-2010 
25. Years of membership in the EU, 2010 
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